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S.1. LJOVUSCHKIN

Le professeur Jakov Avadievitch Birstein, un des plus grands zaologistes et
speleologues sovietiques, est decede apres une cruelle mala die dans la plenitude de
ses forces creatrices.
Ses recherches scientifiques furent etonnament variees. Etant grand zaogeographe et un des plus grands carcinologues sovietiques, il possedait des connaissances sans egales sur la faune marine (surtout abyssale) et sur celie des eaux
douces. Les connaissances etendues - systematicien, il a etudie un materiel
immense et decrit plus d'une centaine d'esp~ces et de taxa du plus haut rang - dont
il a fait preuve dans ses ouvrages, lui permirent de poser et de resoudre certains
probl~mes tMoriques importants, s'elevant ainsi des generalisations valables pour
toute la biologie.
Pendant 35 ans Jakov Birstein a assure Ie service d'enseignement et de recherches
de la Chaire de Zoologie des Invertebres a I'Universite de Moscou assumant des
cours dans toutes les branches principales de la Zoologie. Ses conferences brillantes
se distinguaient par la clarte et la logique rigoureuse de l'expose; Ie materiel
illustrant, soigneusement choisi, incluait des donnees les plus recentes et dinontrait
la justesse de ses conceptions theoriques d'une maniere convaincante. Le Professeur
possedait Ie don de captiver l'auditoire par son erudition profonde en lui
communiquant sa vivacite et sa passion pour les problemes enonces.
Un rare talent d'organisateur lui permit d'avoir, outre son travail personnel
scientifique et pedagogique, une grande activite dans tous les domaines scientifiques.
Jakov Birstein a participe a maintes reprises a des expeditions lointaines en mer
et sur terre, temoignant d'une endurance sans egale et d'une grande capacite de
travailler dans des conditions parfois tres difficiles. Le travail et la vie en commun
dans les conditions d'une expedition rapprochenf les gens et font decouvrir leurs
caracteres. Jakov Birstein restait constamment boute-en-train en toutes circonstances independamment de l'age, des inten~ts professionnels et des penchants de
ses compagnons. La nature l'avait dow! d'un charme invincible, et ceux qui avaient
Ie bonheur de travailler a ses cotes lui sont reconnaissants, non seulement pour les
connaissances dont il faisait part avec generosite, mais pour la joie d'etre a son
contact. La richesse et l'intensite de sa vie spirituelle captivaient ses interlocuteurs.
11 etait fin connaisseur des lettres et des arts et fut doue d'un gout artistique
exceptionnel. Jakov Avadievitch 8irstein aimait surtout la poesie qu'i! connaissait
parfaitement. 11 choisissait souvent des epigraphes poetiques a ses ouvrages, qui
servaient tant d'ornement que d'introduction breve et precise au theme developpe
par l'auteur.
Rien ne Ie laissait indifferent, ni un recueil de vers nouvellement pam, ni une
exposition, ni un nouvel ouvrage scientifique. Ce qu'i! faisait etait tOlljours
impregne d'un interet vif et il savait transmettre son ardeur a ses collaborateurs et a
ses multiples disciples.
L'etude de la faune cavernicole et des eaux souterraines occupait dans sa vie une
place partiCllliere. Crace a son enthousiasme et a son energie, les etudes biospeleologiques se sont instaurees en U.R.S.S. et ont atteint un grand developpement.
La faune particlllierement originale du monde SOliterrain attira son attention des

a

HOMMAGE

A LA MEMOIRE

DE J .A. BIRSTEIN

115

sa jeunesse. 11ctecrivit son premier Amphipode souterrain en 1932 et, un an apres. il
precisa la place dans la systematique de la Crevette cavernicole qu'il avait trouvee
non loin de Koutai"ssi. En 1935 Ie professeur Birstein visit a pour la premiere fois
une serie de grottes de Georgie d'Ouest et plus tard il entreprit plus d'une dizaine de
voyages dans les regions differentes de la Transcaucasie d'Ouest et de la Crimee
pour recueillir la faune cavernicole.
J. Birstein aimait ramasser lui-me me son materiel. Etant honore depuis longtemps du titre de Professeur, il ne pouvait pas arriver a s'enfermer dans son cabinet
et cherchait toujours l'occasion de visiter les grottes les plus interessantes pour lui.
En 1959 il accomplit un voyage en canot pneumatique sur des rivieres souterraines
de I'Abkhazie, en 1961 il descend dans des avens de la Crimee d'ou il rapporte de
riches collections d'animaux cavernicoles.
En eveillant l'interet
de differents
specialistes des Invertebres a Ia faune
cavernicole, Birstein organise Ie travail systematique du materiel recueilli. Une serie
d'articles consacres a la systematique et a l'etude de la faune de certains groupes
d'animaux des grottes de la Crimee et du Caucase paraissent ainsi assez vite. Sept
articles pub lies en 1940 dans un fascicule du Bulletin de la Societe de Naturalistes
de Moscou on t inaugure la serie "Biospeologica
sovietica". Dans les annees
d'apres-guerre
la Revue Zoologique publie les travaux sous cette rubrique. Aujourd'hui Ie nombre des publications de cette serie depasse une quarantaine.
Grands connaisseurs
des Malacostraca, J. Birstein a travaille des collections
considerables de ce groupe de Crustaces habitant dans les eaux souterraines des
differentes
regions de I'U.R.S.S., ainsi qu'un certain materiel d'Afrique et de
Yougoslavie.
Une grande serie de ces travaux est consacree aux Amphipoda
souterrains:
il a decrit un nouveau genre Zenkcl'itchia, des especes des genres
Crangonyx. Synllrella. Pscudocrangonyx. Bogidiclla et a constate que dans les
profondeurs du lac Teletskoe vivent des representants du genre Stygobromlls qui
auparavant n'etait connu que dans les eaux souterraines de I'Amerique du Nord. Le
savant a beau coup fait pour l'etude de Ia composition et de la distribution du genre
Nipharglls repandu dans les eaux souterraines de la Crimee et du Caucase et il a
decrit 15 especes et sous-especes de ce genre.
Parmi les Isopoda souterrains J. Birstein a decrit quelques nouvelles especes,
precisement dans les genres AscllllS. Proascllils. Stcnoscllils. Microcharon. Mackinia.
Pour l'ordre Dccapoda. il a decele quelques nouvelles sous-espcces Troglocaris
anophtalmus Kollar trouvees dans les eaux souterraines de Transcaucasie et de
Yougoslavie. Au cours de ces dernieres annees J. Birstein a porte beaucoup d'interet
a l'etude des Bathyncllacea: il a justifie l'existence des genres Baicalobathynella.
Eobathynclla et decrit certaines espcces de cet ordre.
Grace aux efforts de J. Birstein, la carte de la distribution de la faune cavernicole
dans les regions mediterraneennes
de I'U .R.S.S. se presente aujourd'hui d'une fa<ron
beaucoup plus precise ce qui permet de proceder a l'analyse zoogeographique
de
cette faune. En 1950 J. Birstein a publie un article panoramique
"La faune
cavernicole de la Transcaucasie d'Ouest", en 1963 il fait paraitre un ouvrage general
sur la faune cavernicole de la Crimee. Plus tard paraissent des travaux caracterisant
la faune cavernicolc de I'U.R.S.S. dans son ensemble: Ie premier de ces articles a vu
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Ie jour en 1967, Ie deuxieme et Ie dernier, l'annee de la mort de l'auteur. Dans tous
ces travaux J. 8irstein traite des liens zoogeographiques
de la faune souterraine de
I'U .R.S.S., de sa distribution regionale et de sa formation.
En faisant les premiers pas dans l'etude de la faune cavernicole russe, J. 8irstein
s'interesse vivement aux problemes de son origine et de son evolution ainsi qu'a
l'adaptation a ces conditions d'existence toutes particulieres. Des les annees 30-40
paraissent ses travaux portant sur ces problemes. Puisqu'a l'cpoque la faune des
grottes sovietiques n'etait encore que tres peu etudiee, l'examen fut base principalement sur Ie materiel decrit. En reprenant vcrs la fin des annees 60 la discussion des
problemes de l'origine et de l'evolution de cette faune. Ie savant dis po sa it alars de
ses propres donnees et de celles de ses col1aborateurs et disciples, accumulees a la
suite des recherches de plusieurs annees, pour la resolution de certaines questions
theariques.
L'etude de la faune cavernicole alternait chez J. 8irstein avec Ie travail dans
d'autres domaines de la Zoologie. L'interet qu'il avait commence a parter aux
problemes des animaux reliques a pris de l'ampleur sous l'inf1uence de certaines
etudes sur la distribution de la faune cavernicole. Un chapitre de sa these doctorale
consacree aux animaux reliques des eaux douces et peu salees de l'U .R.S.S.
envisageait l'etude de la faune cavernicole.
Souvent J. 8irstein se chargeait d'organiser des recherches biospeleologiques.
Avec E. 80routzky, il elaborait une methode d'etude de la population des eaux
souterraines. 11prenait la direction en se mettant a la tete des expeditions explorant
des grottes et soutenait toutes tentatives visant a l'etude de la faune, en etablissant
des contacts avec des geologues, des geogra phes. des archeologues et des speleologues-sportifs.
Sa participation
aux expeditions speleologiques prenait forme de
cooperation scientifique etroite avec des specialistes de differentes origines.
Charge de nombreux
travaux et occupations, J. 8irstein disposait de temps
limite pour col1ecter et travailler Ie materiel cavernicole, cependant la biospeleologie
demeurait toujours pour lui son domaine favori. Maintes fois il passait ses vacances
dans les grottes, il restait au microscope jusqu 'au matin en dessinant et dccrivant les
animaux sou terrains. Et les resultats en ont etc fructueux. 11est difficile d'evoquer
tous les aspects de l'activite de ce savant, fondateur de la biospeleologie sovietique,
mais il est encore plus difficile de reproduire l'image de cet homme remarquable
disparu prematurement
mais laissant une trace ineffac;able aussi bien dans l'histoire
de la science que sur les esprits de ceux qui Ie connaissaient.
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LISTE DES PUBLICATIONS SPELEOLOGIQUES DU PROF. J.A. BIRSTEIN
A. En rllsse
1932
1. Malacostraca Armeniens. Tr. Stat. limnolog. Sevan. IV (1-2):
Description d 'une espece nouvelle Nipharglls abricossovi.

139-160.

1936
2. Uber kaukasische Aselliden. Arch. Mus. Univ. Moscou. Ill: 235-242. Description d'une espece nouvelle semi-souterraine Asellus (Proasellus) infirmus.
1939
3. On the cave shrimps of Abkhazia. Zool. Zhurnal, XVIII: 960-975. Descriptiones des sous-especes nouvelles Troglocaris schmidti fagei et T. schmidti
ablaskiri.
1940
4. Biospeologica sovietica 1. Erforschungen der Hi.ihlenfauna der USSR in den
Jahren 1935-1939. Bull. Soc. Natural. Moscou, Sec. bioI., XLIX (3-4): 29-38
(und G.V. Lopaschov).
Donnees sur la faune de 14 grottes de Ouest-Transcausasie et de 2 grottes de la
Crimee.
5. Biospeologica sovietica. 111. Ueber die Fauna der Hi.ihlen-Amphipoden Abchasiens. Ibid.: 47-55. Description d'une espece nouvelle Niphargus ablaskiri et
des sous-especes nouvelles N. ablaskiri inermis et N. longicalldatus magnus.
6. The subterranean Amphipods of Abkhazia with notes on the Niphargusspecies of Transkaukasus. Arch. Mus. zool. Univ. Moscou, VI: 259-269.
Diagnose de genre nouveau Zenkevitchia et descriptions des especes nouvelles
Z. admirabilis, Niphargus gllrianovae et de la sous-espece nouvelle N. puteanus
iniochus.
7. La vie dans les cavernes. Adv. modern biology, XIII (3): 385-402. Donnees sur
Ie developpement de la biospeleologie, sur Ie milieu sou terrain (Les facteurs
physiques, les sources de nourriture). L'inventaire des formes cavernicoles et
leur repartition. Quelques hypotheses sur l'origine de la faune cavernicole.
1941
8. Les adaptations et l'evolution des animaux cavernicoles. Ibid. XIV (3):
436-453. Caracteres morphologiques des animaux cavernicoles. Relictes dans
la faune cavernicole. Les adaptations et i'evolution de cette faune.
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1948
9. On extent and distribution of genus 0ynurella (Crustacea Amphipoda) C.R.
Acad. Sci. USSR, LX (4): 701-704. Description des especes nouvelles S.
philareti et S. behningi.
10. Biospeologica sovietica. X. The occurrence of cavernicolous shrimps Troglocaris in underground waters of Mazesta and related problems. Bull. Soc.
Natural. Moscou, Sect. bioI., LIIl (3): 3-10. Description des sous especes
nouvelles Troglocaris schmidti jusbaschjani et T. schmidti planinsensis.
II. Amphipoda of Tadjikistan. Memory Acad. S.A. Zernov: 263-273. Description
d'une espece nouvelle Crangonyx schizurus.
1949
12. Le genre des Asellides, Stenasellus, de Tourcmenie, nouveau en U.R.S.S., et sa
signification pour la zoogeographie de I'Asie Centrale. C.R. Acad. Sci. USSR,
LXIX (5): 691-694 (avec LV. Starostin). Description d'une espece nouvelle
Stenasellus asiaticus.
1950
13. La faune cavernicole de Ouest-Transcaucasie. Zool. Zhournal, XXIX (4):
254-366. Liste des animaux cavernicoles de Ouest-Transcaucasie et les
remarques zoogeographiques.
14. La vie dans les eaux souterraines. En livre: La vie des eaux douces de
I'U.R.S.S., III: Biotopes souterrains aquatiques et leur faune. 683-706 (avec
E.V. Burutzky).
15. Note sur Amphipoda de Altai". Tr. Univ. Tomsk, ser. bioI., Ill: 113-117.
Crangonyx pusillus Mart. a place genre Stygobromus.
1952
16. Biospeologica sovietica. XIII. Les Amphipodes souterrains de la region KhostaGoudauta (Ouest-Transcaucasie). Bull. Soc. Natural. Moscou, Sect. bioI., LVII
(1): 26-39. Description d'une espece nouvelle Niplzargus smimovi et de cinq
sous-especes nouvelles de ce genre. Tableau de determination des especes et
sous-especes caucasiennes de Niplzargus.
17. New species of subterranean Asellids from basin of Ussuri-river. C.R. Acad. Sci.
U.R.S.S., LXXXIV (5): 1081--1084 (with V.I. Levanidov). Description d'une
espece nouvelle Asellus (Mesasellus) dentlfer.
18. New dates on the origin of phreatic fauna. Trans. All-Union Hydrobiol. Soc.,
IV: 225-229. Sur certaines relictes marines dans les eaux souterraines douces.
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1955
19. Le genre Pselldocrangonyx Akatsuka et Komai (Crustacea, Amphipoda) en
I'U.R.S.S. Bull. Soc. Natural. Moscou, Sect. bioI., LX (5): 77-84. Niphargus
bochaensis Derzh. se place dans Ie genre Pselldocrangonyx. Description des
especes nouvelles P. camtschaticlls et P. fevanidovi.
1956
20. La methodique de l'etude des eaux souterraines. En livre: la vie des eaux
douces de I'URSS, IV, partie I: 438-452 (avec E.V. Borutzky). Les techniques
de recolte de la faune aquatique souterraine.
1960
21. Biospeleological research in the Western Transcaucasia in autumn 1959. Printed
matters of Commission for Studing of Karst Geology and Geography, I:
174-177. (with S.l. Ljovuschkin). Les resultats preliminaires de la mission
biospeleologique dans la region de Sotchi et de I'Abkhazie.
1961
22. Biospeologica sovietica. XIV. The subterrenean Amphipods of Crimea. Bull.
Soc. Natural. Moscou, Sect. bioI. LXVI (6): 126-144. Description des especes
nouvelles Niphargus vadimi et N. dimorphlls. Repartition de Synurella ambufans et de Gammarus (Rivllfogrammarus) bafcaniclls dans les eaux souterraines
de la Crimee.
1963
23. Some results in studying the subterranean fauna of Crimea. Proc. of the compl.
Karst. exped. of Acad. Sc. Ukrainian SSR, I: 123-133, Kiev. L'inventaire des
formes cavernicoles de la Crimees et remarques zoogeographiques.
24. Research of Crimean subterranean fauna in summer 1960. Karetological and
speleological news, N 3: 69-72. Les resultats preliminaires de la mission
biospeleologique dans les montages de la Crimee.
1964
25. Biospeologica sovietica. XXI. Occurrence of Bathynellacea (Crustacea Syncarida) in Central Asia. Zool. Zhurnal. XLIII (I): 17-27 (with S.I. Ljovuschkin).
Diagnose du sous-genre nouveau Eobathynella et description de l'espece
nouvelle Parabathynella (Eobathynella) mesasiatica.
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26. Biospeologica sovietica. XXII. The third species of underground genus
Niphargus (Crustacea Amphipoda) from Crimea. Bull. Soc. Natural. Moscou,
Sect. bioI. LXIX (I): 119-121. Description de la sous-espece nouvelle
Niphargus tatrensis tauricus.
27. Biospeologica sovietica. XXIII, A new subspecies of Bathynella natans Vejd.
(Crustacea Bathynellacea) from subterranean waters of Ciscaucasia. Zool.
Zhounal. XLIII (II): 1719-1722 (with S.I. Ljovuschkin). Description de la
sous-espece nouvelle Bathynella natans ciscaucasica.
28. The sum of biospeleological investigations in USSR. Ill. Congr. Inter. Speleol.,
3: 29-35. Wien (with S.1. Ljovuschkin). Repartition des animaux cavernicoles
dans les regions karstiques de I'URSS. Repartition de la faune phreatique et
interstitielle continentale en URSS.
1965
29. The distribution of Bathynellacea in subterranean waters of USSR. Problems of
Hydrobiology: 33-34 (with S.1. Ljovuschkin). Resume de la communication
au colloque de II-e Congres de la Societe hydrobiologique de l'URSS.
30. Biospeleologica sovietica. XXVI. Subterranean Paraselloidea (Crustacea, Isopoda) in the USSR. Zool. Zhurnal, XLIV (7): 997-1013 (with S.1. Ljovuschkin). Description des especes nouvelles Microcharon tantalus. M. halophi/us et
Mackinia continentalis.
1966
31. IV International Congress of Speleology in Jugoslavia. Zool. Zhurnal. XLV (5):
793-797 (with GJ. Bei-Bienko). Sur Ie travail du Congres.
32. The subterranean fauna of Russian Lowland. Problems of karstological studying of Russian Lowland: 115-120 (with S.1. Ljovuschkin). L'absence des
troglobies terrestres et la pauvrete de la faune souterraine aquatique dans cette
region sont les resultats negatifs du phenomene glaciaire.
1967
33. Biospeologica sovietica. XXXIII. The order Bathynellacea (Crustacea Malacostraca) in the USSR. I. The family Bathynellidae. Bull. Soc. Natural. Moscou,
Sect. bioI., LXXII (4): 51-66 (with S.1. Ljovuschkin). Diagnose du genre
nouveau Baicalobathynella (pour Bathynella magna Baz.). Description des
especes nouvelles Bathynella gregaria B. glacialis et B. arsenjevi.
34. Biospeologica sovietica. XXXV. Subterranean Asellids (Crustacea, Isopoda,
Asellota) of the Transcaucasia. Zool. Zhurnal, XLVI (6): 856-865. Descriptions des especes nouvelles A sellus (Proasellus) linearis, A. (P.) simi/is et A. (P.)
ljovuschkini.
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35. Some results and problems in studying of the subterranean fauna of the USSR.
Ibid. : XLVI (IO): 1509-1535 (with S.1. Ljovuschkin). L'inventaire de la faune
souterraine de l'URSS. Repartition des animaux hypoges (surtout les troglobies) dans les regions geographiques du pays. Quelques problemes de l'origine
et de l'evolution de la faune cavernicole.
1968
36. Biospeologica sovietica. 1968. XXXVI. A representative of the new for USSR
family Bogidiellidae (Amphipoda) in the subterranean waters of Central Asia.
Zool. Zhurnal XLVII (5): 676-683 (with S.1. Ljovuschkin). Description d'une
espece nouvelle Bogidiella ruffoi.
37. Biospeologica sovietica. XXXVII. The order Bathynellacea (Crustacea Malacostraca) in the USSR. II. The family Parabathynellidae and zoogeographical
review. Bull. Soc. Natural. Moscou, Sect. bioI. LXXII (6): 55-64 (with S.1.
Ljovuschkin). Decouverte de Parabathynella stygia en Transcaucasie. Taxonomie des Parabathynellidae (in dependance des genres Parabathynella, Allobathynella et Eobathynella). Remarques biogeographiques sur les Bathynellacea.
1969
38. Malacostraca des eaux souterraines de l'URSS. Actes IV-e Congres International de Speleologie en Yougoslavie, 4-5: 27-33. L'inventaire et la repartition
des Crustaces Malacostraces cavernicoles et phreatiques de l'URSS.
1970
39. Biospeologica sovietica. XLI. The endemic genera of subterranean Amphipods
for Transcaucasia. Zool. Zhurnal, XLIX (10): 1471-1487 (with S.1. Ljovuschkin). Description de I'espece nouvelle Zenkevitchia revasi. Position systematique des genres Zenkevitchia et Anopogammarus.
B. En allemand et franrais
1933
40. Malacostraca der Kutais-H6hlen am Rion (Transkaukasien).
(5/6): 143-156.
1965

Zool. Anz., 104

41. Les Malacostraces des eaux souterraines de I'URSS. Resumes des communications de IV-e Congres International de Speleologie en Yougoslavie: 74.
42. Faune des eaux souterraines saumiitres de l'Asie Centrale. Int. J. Speleol., I (3):
307-320 (with S.I. Ljovuschkin).
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Am 25. Januar 1969 verstarb nach liingerer Krankheit im 72. Lebensjahr in Wien
der -Erste Direktor i. R. des Naturhistorischen Museums Prof. Dr. Hans Strouhal.
Mit ihm verlor nicht nur Osterreich einen seiner bedeutendsten Systematiker, auch
die internationale Hahlenforschung trauert urn einen Wissenschaftler, dessen Arbeiten auf dem Gebiet der Speliiozoologie weltweite Anerkennung fanden und
richtungweisend sind.
Hans Strouhal wurde am 2. Oktober 1897 in Wien als Sohn des Schmieds Johann
Strouhal geboren.2 Obwohl die Naturwissenschaften schon wahrend der Schulzeit
sein Interesse erweckten - Strouhal sammelte zunachst Mineralien, spater Schmetterlinge und Pflanzen - hatte er nach dem im Jahre 1915 bestandenen Abitur die
Absicht, Mathematik zu studieren. Der erste Weltkrieg, an dem Strouhal als
Freiwilliger teilnallll1, machte jedoch diesen Plan zunichte, so daB er erst nach dem
Zusammenbruch 1918 in Wien sein Studium beginnen konnte. Bald aber brachen
seine naturwissenschaftlichen Neigungen wieder durch, und er wandte sich ganz der
Biologie zu, wobei seine besondere Vorliebe der Entomologie galt. 1m Jahre 1926
wurde er mit einer bei R. v. Wettstein-Westersheim durchgeftihrten Dissertation
"Die Larven der palaearktischen Coccinel1ini und Psyl1oborini (Coleopt.)" wm Dr.
phil. promoviert und erhielt bald darauf eine Assistentenstel1e am Ersten Zoologischen Institut der Wiener Universitat. Nebenher, von 1927-1928,
arbeitete
Strouhal auch in der Crustaceen-Abteilung des Naturhistorischen Museums und
verOffentlichte seine ersten Untersuchungen tiber die Landasseln des Balkans,
Griechenlands und Mitteleuropas - Arbeiten, die seine spatere wissenschaftliche
Tiitigkeit entscheidend beeinfluBten.
1930 begannen Strouhals biologische Studien an den Thermen von Warmbad
Villach in Karnten, die im Ralul1en der "Medizinisch-klimatischen Aktion" des
asterreichischen Volksgesundheitsamtes durchgeftihrt wurden. Die Ergebnisse faBte
er in einer vorbildlichen akologisch-systematischen Monographie zusammen, die er
1933 mit Erfolg der Wiener Universitat als Habilitationsschrift vorlegte. Wie er
selbst schreibt (23, S. 326), war "das Ziel der Untersuchungen ... die Gewinnung
eines Dberblicks tiber die Lebensverhaltnisse an und in den Thermen lind tiber die
Besiedlung der Thermen und ihrer nachsten Umgebung durch tierische Organismen". Diese ursprtingliche Zielsetzung wurde jedoch in der Folgezeit erweitert,
indem Strouhal auch das Einzugsgebiet der Villacher Thermalwasser - das Kalkmassiv der Villacher Alpe mit den Hahlen des Dobratsch - in seine Untersuchungen
mit einbezog. Dber die sehr erfolgreichen Aufsammlungen, die neben mehreren
neuen Arten (Plusiocampa strouhali, Niphargus strouhali. Podophrya niphargi.
Tokophrya stammeri. Eukoenenia austriaca stinyi u.a.) auch tiergeographisch
bedeutsame Funde lieferten (Anophthalmus mariae. Androniscus stygius tschameri
u.a.), berichtete er in zahlreichen VerOffentlichungen. A uBerst ergebnisreich erwies
sich auch die Zusammenarbeit mit dem BrUnner Zoologen Karl Absolon, dessen in
vielen Hahlen der Balkanhalbinsel gesammeltes und in der Kollektion "Biospeologica balcanica" zusammengetragenes lsopodenmaterial Strouhal in mehreren Mitteilungen beschrieb.
2) Ocr Gatlin
des Vcrstorbcncn,
Christian
Strouhal,
gilt mein
der Photographic.

Frau Maria Strouhal,
und scinclll Enkcl. Herrn Hanns
Dank fUr verschiedene
Auskiinfte
und fiir die Uberlassung
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Nach der MachtUbernahme
durch den Nationalsozialismus
in Osterreich wurde
Strouhal im Marz 1938 unter Aberkennung
der Lehrbefugnis
fristlos entlassen. Die
Zeit der Arbeitslosigkeit
bis zu seiner Einberufung
zur Luftwaffe im April 1940 war
fUr ihn jedoch keine Periode der Untatigkeit:
Er versuchte,
so gut es ging, seine
Studien
weiterzuftihren.
Erst im September
1945 konnte Hans Strouhal - nach
schwerer Verwundung
und amerikanischer
Gefangenschaft
- seine Lehrtatigkeit
an
der Wiener Universitat wieder aufnehmen.
1946 erhielt er dort als a.o. Professor den
Lehrauftrag
fUr Entomologie.
1m gleichen Jahr iibernahm er die Verwaltung
der
Wirbellosen-Sammlung
am Naturhistorischen
Museum und wurde kurz darauf
Generalsekretar
der Zoologisch-Botanischen
Gesellschaft in Wien.
1m Jahre 1951 zum Generaldirektor
der Naturhistorischen
Sammlungen
des
Bundes und 1952 zum Direktor des Naturhistorischen
Museums ernannt, war er
verantwortlich
fUr Wiederaufbau,
Ausbau und Modernisierung
von Gebauden und
Sammlungen.
DaB Strouhal
trotz dieser vieIniitigen
Belastungen
noch Zeit fur
wissenschaftliche
Arbeiten
fand, zeugt von seiner Energie und Schaffenskraft.
So
wurden die "Beitrage zur Isopodenfauna
des Balkans" weitergefUhrt und zahlreiche
neue Asseln aus Osterreich,
Bulgarien, Ungarn, Kleinasien und dem Mittelmeergebiet beschrieben.
Sehr vie I Zeit erforderte
ab 1952 auch seine Tatigkeit
als
Schriftleiter
des von der Osterreichischen
Akademie
der Wissenschaften
hera usgegebenen
"Catalogus
Faunae Austriae",
von dem er maBgebliche
Teile selbst
bearbeitete.
Am 15. September
1960 wurde ihm in Anerkennung
seiner Leistungen
das Osterreichische
Ehrenkreuz
I. Klasse fUr Wissenschaft und Kunst verliehen.
Weitere Arbeiten
Strouhals
waren der allgemeinen
Entomologie
gewidmet;
andere
setzten sich mit Naturschutzproblemen
und spelaobiologischen
Fragen
auseinander.
Uber den neuesten Stand seines "Katalogs der rezenten Hahlentiere
Osterreichs"
berichtete
er anlamich des 3. Internationalen
Kongresses fUr Spelaologie 1961 in Wien, an dessen Zustandekommen
er als Vorsitzender
wesentlich
beteiligt war.
Die letzten Lebensjahre
von Hans Strauhal waren von mehreren Operationen
iiberschattet,
aber er behielt trotzdem seinen Lebens- und Arbeitsmut.
So schrieb er
in einem Brief vom 28. Nov. 1969 - es sollte sein vorletzter sein, den ich erhalten
habe: "Die Korrektur
eines im Druck befindlichen
Teiles des Catalogus Faunae
Austriae und anschlieBend
auch die 1. Korrektur
des Aufsatzes tiber die EregliHahlen wurden z. T. liegend durchgefiihrt.
Erst seit Oktober bin ich wieder so weit
arbeitsfahig,
daB ich allmahlich
all das erledigen will, was seit Monaten liegengeblieben
ist ... " Doch es war Hans Strauhal nieht mehr vergannt,
auch die 2.
Korrektur
dieser letzten
Arbeit, des "5. Beitrags zur Kenntnis
der tiirkischen
Isopoden",
abzuschlieBen.
So trauern mit Osterreichs Wissensehaftlern
und Hahlenforschern
die Spelaologen der ganzen Welt um den graBen Gelehrten.
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CHRONOLOGISCHES VERZEICHNIS DER PUBLIKATIONEN VON
PROF.DR. HANS STROUHAL
1926
L MiBbildungen bei einer Coccinellidcnlarve. Zool. Anz. 65 (5/6): 113-116,
Leipzig.
2. Pilzfressende Coccinelliden (Tribus Psylloborini) (Col.). Z. wiss. Insektenbiol.
21: 131-143, Berlin.
3. Die Larven der palaearktischen Coccinellini und Psylloborini (Coleopt.).
Arch. Naturgesch. Abt. A, 92 (3): 1-63, Berlin.
1927
4. Die Coccinelliden im neuen Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae.
Kol. Rundsch. 13: 252-260, Wien.
5. Zur Kenntnis der Untergattung Armadillidium Verh. (lsop. terr.). Zool. Anz.
74 (1/4): 5-34, Leipzig.
1928
6. Die Landisopoden des Balkans. 1. Beitrag. Zool. Anz. 76 (7/10): 185-203,
Leipzig.
7. Eine neue Hohlen-Sphaeromide (lsop.). Zool. Anz. 77 (3/6): 84-92, Leipzig.
8. Die Landisopoden des Balkans. 2. Beitrag. Zool. Anz. 77 (3/6): 93-106,
Leipzig.
.
9. Beitrag zur Coleopterenfauna der Maulwurfnester in der nachsten Umgebung
Wiens. Z. Morph. akol. Tiere 12: 191-239, Berlin.
10. Kaferlarven und Kaferpuppen aus Maulwurfsnestern. Z. wiss. Insektenbiol.
23: 1-34, Berlin (Zusammen mit M. Beier).
11. Land-Isopoden aus Griechenland und den Inseln des Agaischen Meeres. In:
Weitere Beitrage zur Kenntnis der Fauna Griechenlands und der Inseln des
Agaischen Meeres. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, math.-naturwiss. KI. I, 137:
795-797, Wien.
1929
12. Ober das Sammeln der in Maulwurfnestern lebenden Koleopteren. Kol.
Rundsch. IS: 22-28, Wien (Zusammen mit M. Beier).
13. Ober einige mitteleuropaische Landisopoden. Zool. Anz. 80 (7/9): 205-214,
Leipzig.
14. Ober einige Arten der Gattung Protracheoniscus Verh. (Isop. terr.). Ann.
Naturhist. Mus. Wien 43: 1-12, Wien.
15. Bemerkungen zu einigen Androniscus-Arten (Isop. terr.). Zool. Anz. 85 (3/4):
69-75, Leipzig.

IN MEMORIAM

PROF.DR. HANS STROUHAL

129

16. Die Landisopoden des Balkans. 3. Beitrag: Stidbalkan. Z. wiss. Zoo!. 133:
57-120, Leipzig.
17. Uber neue und bekannte Landasseln des Stidbalkans im Berliner Zoologischen
Museum. (Zugleich 4. Beitrag zur Landisopodenfauna des Balkans). Sitz.-Ber.
Ges. naturforsch. Freunde Berlin, Jahrg. 1929: 37-80, Berlin.
1930
18. Coccinellidae. In: Beier, M.: Zoologische Forschungsreise nach den lonischen
Inseln und dem Peloponnes. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, math.-naturwiss. K!.
1,139: 141-142, Wien.
1932
19. Protonethes

ocellatlls nov. gen., nov. spec., eine neue Hohlen-Trichoniscide.
Zoo!. Anz. 101 (1/2): 17--28, Leipzig (Zusammen mit K. Absolon).
20. Insekten und Krankheiten. Ver. Verbr. naturwiss. Kenntn. Wien 72: 113143, Wien.
1933
21. Die Ergebnisse der biologischen Untersuchungen an den Thermen von
Warmbad Villach. Mitt. Volksgesundheitsamtes im Bundesministerium fur
soz. Verwaltung, Jahrg. 1933: 95-98, 108-109, Wien.
22. Zur Biologie der warmen Quellen. In: Handb. f. osten. Arzte, I. AutI.:
168-174, Wien.
1934
23. Biologische Untersuchungen an den Thermen von Warmbad Villach in
Karnten. (Mit Berticksichtigung der Thermen von Badgastein). Arch. Hydrobio!. 26: 323-385,495-583, Stuttgart.
24. Zur Biologie der warmen Quellen. In: Handb. f. osten. Arzte, 2. AutI.:
69-74, Wien.
25. Die Larve des troglophilen Lael710stenlls (Antisphodrus) schreibersi Ktist. v.
carinthiacus Mi.ill. (Co!.). Mitt. tiber Hohlen- u. Karstforsch., Jahrg. 1934 (3):
80-88, Berlin.
26. Stark gehockerte und bestachelte Armadillidiidae. (5. Beitrag zur Landisopodenfauna des Balkans). Zoo!. Anz. 108 (11/12): 290-304, Leipzig.
1935
27. Der EintIuB des Villacher Thermalwassers auf seine tierischen Organismen.
InternaL MineralqueIIen-Ztg. 36: 2-4, Wien und Leipzig.
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28. Zur Kenntnis der Larve des Laemostenus schreibersi Ktist. (Col.). (2. Mitteilung). Mitt. tiber Hohlen- u. Karstforsch., Jahrg. 1935 (1): 34-35,
's-Gravenhage.
29. Zur Fauna der Dobratscher HoWen. Zool. Anz. 110 (3/4): 49-61, Leipzig.
1936
30. Eine Karntner Hohlen-Koenenia (Arachnoidea-Palpigradi). Zool. Anz. 115
(7/8): 161-168, Leipzig.
31. Isopoda terrestria, I.: Ligiidae, Trichoniscidae, Oniscidae, Porcellionidae. In:
Beier, M.: Zoologische Forschungsreise nach den Ionischen Inseln und dem
Peloponnes. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, math.-naturwiss. Kl. I, 145: 153177, Wien.
32. Die von Prof. Dr. Franz Werner in Griechenland und auf den Agaischen Inseln
gesammelten Landisopoden. (8. Beitrag zur Landisopodenfauna des Balkans).
Sitz.- Ber. Akad. Wiss.Wien, math.-naturwiss. Kl. I, 145: 195-200, Wien.
33. Voreiszeitliche Relikte in den HoWen von Warmbad Villach. Bl. Naturkde. u.
Naturschutz 23: 178-182, Wien.
34. Die Dobratscher Hoh1en. Mitt. tiber HoWen- u. Karstforsch., Jahrg. 1936 (4):
145-154, 's-Gravenhage.
35. Die Entrophi (Ins. Apteryg.) von Warmbad Villach. Festschr. z. 60. Geburtstage v. Prof. Dr. E. Strand 1: 519-529, Riga.
1937
36. Die Landasse1n der Inse1n Korfu, Levkas und Kephalonia. (7. Beitrag zur
Landisopodenfauna
des Balkans). Acta Inst. Mus. zool. Univ. Athen. 1:
53-Ill,
Athen 1935/37.
37. Isopoda terrestria Aegaei. (10. Beitrag zur Landisopodenfauna des Balkans).
Acta Inst. Mus. zool. Univ. Athen.1: 193-262, Athen 1935/37.
38. Neue Oniscoidea des Stidbalkans. (9. Beitrag zur Landisopodenfauna des
Balkans). Zool. Anz. 117 (5/6): 119-129, Leipzig.
39. Von Prof. Dr. K. Abso1on in Balkanhohlen gesammelte Landasseln. 3.
Mitteilung. Zool. Anz. 118 (1/2): 35-44, Leipzig.
40. Isopoda terrestria, II.: Armadillidiidae, Armadillidae. In: Beier, M.: Zoologische Forschungsreise nach den Ionischen Inseln und dem Peloponnes.
Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, math.-naturwiss. Kl. I, 146: 45-65, Wien.
41. Landisopoden des Dodekanes. Zool. Anz. 119 (1/2): 1-11, Leipzig.
42. Siiliwasser- und Landasseln Stiditaliens und des Monte Gargano-Gebietes.
Zool. Anz. 119 (3/4): 65-86, Leipzig.
43. Franz Werner zum 70. Geburtstage. Forsch. u. Fortschr. 13: 291-292,
Berlin.
44. Dber einige Landasseln griechischer Inseln. (13. Beitrag zur Landisopodenfauna des Balkans). Zool. Anz. 120 (5/6): 104-109, Leipzig.
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45. Griechische Landasseln, von Prof. Dr. Franz Werner 1937 gesammelt. (12.
Beitrag. zur Landisopodenfauna des Balkans). Anz. Akad. Wiss. Wien, math.naturwiss. Kl., Jahrg. 1937 (20): 180-182, Wien.
1938
46. Die Larve des Anophthalmus mariae Schatzm. Mitt. tiber Hohlen- u. Karstforsch., Jahrg. 1938 (3): 105-110, 's-Gravenhage.
47. Asseln aus Balkanhohlen. (16. Beitrag zur Isopodenfauna des Balkans). Zool.
Anz. 124 (9/10): 269-281, Leipzig.
1939
48. Oniscoidea Peloponnesi. (15. Beitrag zur Landisopodenfauna des Balkans).
Acta Inst. Mus. zool. Univ. Athen. 2: 1-56, Athen 1938/39.
49. Landasseln aus Balkanhohlen, gesammelt von Prof. Dr. Karl Absolon. 4.
Mitteilung. (Zugleich 19. Beitrag zur Isopodenfauna des Balkans). Zool. Anz.
125 (7/8): 181-190, Leipzig.
50. Einige bemerkenswerte Vorkommnisse von Wirbellosen, besonders Isopoden,
in der Ostmark. Festschr. z. 60. Geburtstage v. Prof. Dr. E. Strand 5: 68-80,
Riga.
51. Landasseln aus Balkanhohlen, gesammelt von Prof. K. Absolon. 7. Mitteilung.
(Zugleich 23. Beitrag zur Isopodenfauna des Balkans). Zool. Anz. 126 (3/4):
68-76, Leipzig.
52. Von Prof. Dr. F. Werner 1938 im agaischen Gebiete gesammelte Landisopoden. (17. Beitrag zur Isopodenfauna des Balkans). Zool. Anz. 126 (9/10):
253-259, Leipzig.
53. Variationsstatistische Untersuchung an Adonia variegata Gze. (Col. Coccinell.). Z. Morph. bkol. Tiere 35: 288-316, Berlin.
54. Landasseln aus Balkanhohlen, gesammelt von Prof. Dr. K. Absolon. 8.
Mitteilung: Bulgarien und Altserbien. (Zugleich 24. Beitrag zur Isopodenfauna des Balkans). Mitt. kgl. naturwiss. Inst. Sofia 12: 193-205, Sofia.
55. Die in den Hohlen von Warmbad Villach, Karnten, festgestellten Tiere. Folia
zool. hydrobiol. 9 (2): 247-290, Riga.
56. Franz Werner t. Folia zool. hydrobiol. 9 (2): 311-313, Riga.
57. Titallethes Schiodte. (Landasseln aus Balkanhohlen in der Kollektion "Biospeologica balcanica" von Prof. Dr. Absolon. 6. Mitteilung). Studien a.d. Geb.
d. allg. Karstforsch., d. wiss. Hohlenkde. u.d. Nachbargebieten, Biol. Ser. 5:
1-34, Brtinn.
58. Landasseln aus Balkanhohlen, in der Sammlung Biospeologica balcanica. 5.
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Etude comparee du comportement alimentaire
de deux poissons cavernicoles
(Anoptichthys
jordani Hubbs et Innes et Caecobarbus geertsi Blgr.l
par
Georges THINES et Nicole WISSOCQ*

INTRODUCTION
Dans un travail preliminaire pam dans ce meme Journal, Thines, Soffie et
Vandenbussche (1966) avaient procede a l'analyse du comportement alimentaire du
poisson cavernicole Anoptichthys Gen. et des hybrides F 1 obtenus par croisement
Astyanax x Anoptichthys, la premiere espece etant la forme ancestrale epigee de la
seconde. Les resultats de ces recherches avaient mis en evidence les traits essentiels
de la reaction de la forme cavernicole Anoptichthys a la stimulation chimique. Ces
donnees avaient egalement permis de caracteriser la stereotypie d'exploration de ce
poisson consecutive a la stimulation chimique initiale. Les auteurs precites avaient
etabli que l'exploration alimentaire s'effectuait sous la forme d 'une plongee vers Ie
fond suivie d'une recherche active localisee autour du point d'impact de la
nourriture sur Ie substrat. L'efficacite de saisie, comparee a celIe de la forme
ancestrale Astyanax, est tres deficitaire. De plus, la plongee vers Ie fond peut etre
declenchee par des stimuli perturbants de nature mecanique. L'ensemble de ces
observations avait ete soumis a la discussion et avait amene a conclure que Ie
comportement alimentaire, outre les deficits evidents qu'il accuse sur Ie plan de
l'efficacite spatio-temporelle de saisie, intervenait a titre substitutif dans des
situations declenchant des comportements phobiques typiques chez la forme epigee
Astyanax.
POSITION DU PROBLEME
Si I'on se refere a la classification de Vandel (1964), l'Anoptichthys
est un
cavernicole recent, tandis que Ie Caecobarbus est un cavernicole ancien. Cette
difference d 'anciennete phylogenique justifiait a elle seule une comparaison systematique du comportement alimentaire des deux especes. Celles-ci appartenant l'une
a la famille des Characidae, l'autre a la famiIIe des Cyprinidae, toutes deux rangees
dans l'ordre des Cypriniformes, la comparaison s'imposait egalement du point de
vue systematique.
L'observation du comportement respectif des deux especes dans des conditions
identiques revele a la fois des similitudes et des differences. Des descriptions
anterieures (Luling, 1954 - Thines, Soffie et Vandenbussche, 1966) avaient montre
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que l'Anoptichthys manifeste une polarisation tres nette sur Ie fond du milieu qu'il
occupe. Ce caractere de l'exploration alimentaire est tellement typique, que nous
avons pu l'utiliser anterieurement comme indice de conditionnement pour etudier
les reactions de l'espece A. jordani Hubbs et Innes a differentes radiations
chromatiques (Thines et Kiihling, 1957). Ce trait comportementa1 semble lie a la
disparition de la coordination visuelle - motrice consecutive a la regression
oculaire. Heuts et Thines (1971) ont observe l'apparition assez inattendue d'une
exploration polarisee sur Ie substrat chez des Barbus conchonius Hamilton accidentellement aveugles et depigmentes a la suite d 'un traitement au mercurochrome,
les temoins manifestant au contraire une tendance initiale a nager vers Ie surface.
Des resuitats semblables ont Cte obtenus par Thines et Capon (I971) sur Danio
malabaricus. Glaser (I968) a egalement observe que I'Anoptichthys decouvre
plus rapidement sa nourriture que des especes aveuglees observees dans les memes
conditions (Phoxinus phoxinus, Hemigrammus caudovittatus et Gasterosteus aculeatus). Le me me auteur remarque une tendance a s'orienter vers Ie substrat chez 1es
Phoxinus aveugles. Chez Ie Caecobarbus, la tendance a nager en direction du
substrat apres 1a stimulation chimique existe egalement, mais elle semble etre
associee de fac;on moins rigide a l'exp1oration alimentaire que chez l'Anoptichthys.
Les observation tres nombreuses que no us avons pratiquees sur ces poissons cavernicoles remarquab1es, montrent pourtant qu'ils sont capables de poursuivre des
proies inanimees de dimensions variables au cours du trajet couvert par celles-ci
entre 1a surface et Ie substrat. Cependant, les poissons fr61ent la p1upart du temps
les proies sans s'orienter vers celles-ci et ils ne parviennent ales saisir que tres
rarement. Lorsque la nourriture a atteint Ie fond, la localisation et 1a saisie de la
proie sont plus lentes et plus imprecises que chez l'Anoptichthys.
Les experiences a effectuer uiterieurement sur Ie comportement alimentaire de
ces poissons cavernicoles devaient des lors prendre avant tout en consideration Ie
niveau vertical de l'exploration dans des conditions rigoureusement contr6lees. Les
resuitats obtenus par Heuts et Thines (1971) et par Thines et Capon (1971) avaient
montre que la disparition du contr61e visue1 peut modifier a court tenne 1a
repartition en hauteur de l'exploration alimentaire d'une espece epigee. On pouvait
donc supposer que 1a 1abilite comportementale mise en evidence dans Ie cas des B.
conchonius aveug1es pourrait se manifester chez 1es deux especes cavernicoles
aveug1es dans des conditions appropriees de stimulation.
C'est pourquoi il fut decide de proceder a des experiences dans lesquelles 1es
reactions des poissons seraient eva1uees en utilisant la technique de Heuts et Thines
(1971), dans 1aquelle 1es positions des animaux sont reperees en hauteur dans
differentes conditions de stimulation. En vue de creer deux types nettement
distincts de conditions, nous avons utilise deux especes de proies, l'une constituee
de Tubifex, l'autre de Daphnies seches. Lorsqu 'on introduit 1a premiere dans
l'aquarium experimental, celle-ci descend immediatement sur Ie fond; quant a la
seconde, eUe flotte en surface et ne penetre qu'exceptionnellement
dans 1a masse
liquide. 11etait donc aise d 'observer et de mesurer les reactions des poissons apres
une periode pro1ongee de nutrition utilisant exclusivement l'un ou l'autre type de
proie. Dans nos experiences, les groupes de poissons utilises avaient ete nourris avec
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des Tubifex ou des Daphnies seches une fois par jour pendant les 8 jours pnkedant
les observations definitives.

MATERIEL ET METHODES
Les experiences ont ete effectuees dans les memes conditions sur des groupes de 6 a
10 individus adultes et sur les memes individus isoles. Les poissons ont ete observes
dans 3 aquariums de 60x30x40 cm dans lesquels la hauteur de I'eau etait de 32 cm.
Dans toutes les experiences, I'eau a ete maintenue a une temperature constante de
24°C et Ie local experimental a ete soumis a un cycle L D: 12/12,l'eclairement
diffus pendant la periode L etant d'environ 250 Lux. Les poissons purent s'adapter
a I'aquarium dans lequel i1s vivaient pendant 1 semaine et aucun animal ne fut
transfere d'un aquarium a I'autre au cours des observations, sauf bien entendu dans
Ie cas des observations sur individus isoles. Dans ces dernieres conditions, les
animaux hors experiences etaient places dans un autre aquarium identique a
I'aquarium experimental. Lors de la reconstitution du groupe, une nouvelle semaine
d'adaption precedait chaque fois les observations ulterieures.
Les aquariums etaient divises en 3 zones d'observation superposees, par deux
traits horizontaux traces au crayon marqueur sur Ie verre aux niveaux de 10 cm et
de 20 cm. Pour obtenir des donnees quantitatives, il suffisait de compter Ie nombre
d'animaux presents dans 2 des 3 zones, Ie nombre d'animaux presents dans la 3eme
etant obtenu par soustraction. Chaque seance d'observation dura it 15 minutes.
Pendant les 5 premieres minutes, la position du poisson isole ou la distribution du
groupe etait relevee toutes les 10 secondes. Le stimulus etait presente au terme de
cette periode dite AS (Avant la stimulation) et les releves continuaient toutes les 10
secondes pendant 10 minutes. Cette seconde periode, dite PS, est divisee pour les
besoins de I'analyse en deux sous-periodes successives de 5 minutes, dites respectivement PSI et PS2. La disposition spatia Ie des zones d 'observation et la repartition
temporelle d'une seance complete sont schematisees a la Fig. 1.
Ce schema a ete utilise dans la representation graphique de tous les resultats.
Dans les observations effectuees sur les individus isoles, la representation graphique
se reduit evidemment a celie des fluctuations dans Ie temps d'un point unique aux 3
niveaux. Les symboles utilises (AS, PSI, PS2) peuvent etre affectes d 'un indice
supplementaire indiquant Ie niveau correspondant a I'une des zones d'observation.
Ainsi ASs = periode avant stimulation, niveau superieur, PSi i = periode poststimulus, sous-periode 2, niveau inferieur, etc. Chaque type d'observation a ete
repete 4 fois a des intervalles de plusieurs jours afin d 'eliminer les effets des
observations anterieures. Au rythme de 1 releve toutes les 10 secondes, on obtient
30 observations momentanees pour chaque periode AS, PSI et PS2• La variable
etudiee etant la distribution verticale, Ie moment de la saisie effective de la
nourriture n'a pas ete pris en consideration dans I'analyse des resultats. Etant donne
que dans deux situations experimentales types, on utilisait soit de la nourriture
descendant par gravite (Tubifex), soit de la nourriture flottante (Daphnies), les
moyennes des observations par periode de 5 minutes ont ete calculees uniquement
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Fig. I.

Schema spatia-temporel des observations. En abscisse, temps d'observation t en
minutes. En ordonnee, niveaux verticaux d'observation en cm auxquels les frcquences
f sont relevees. Les lettres i,m et s dcsignent les niveaux respectifs infcrieur, moyen et
superieur. Explications complementaires dans Ie texte.

pour Ie niveau superieur et pour Ie niveau inferieur, les donnees relatives au niveau
moyen figurent seulement dans les graphiques. Pour etablir si les differences
entre moyennes superieures et les moyennes inferieures etaient significatives ou
non, nous avons utilise l'epreuve U (Mann-Whitney). Outre Ie Tubifex et la
nourriture flottante, no us avons egalement utilise comme stimulus un choc
mecanique applique a la paroi de face de l'aquarium, selon Ie pro cede de Heuts et
Thines (1971) et de Thines et Capon (1971).
Dans chacune des 3 situations-types (Tubifex, nourriture flottante, choc mecanique), nous avons utilise 2 groupes de 10 Anoptichthys
et 2 groupes de 6
Ceacobarbus, chacun des 2 groupes d'Anoptichthys
et de Caecobarbus ayant ete
nourri avec un type exclusif de nourriture au cours de la semaine initiale
d'adaptation. Les experiences dans lesquelles on stimulait les poissons au moyen
d'un choc mecanique, ont ete effectuees ulterieurement sur chacun des deux
groupes precites d 'Anoptichthys et de Caecobarbus. Les observations individuelles
ont precede, dans tous les cas, les observations sur les groupes. L'analyse statistique
a Me effectuee sur les donnees numeriques individuelles et collectives obtenues a
l'interieur de chaque groupe de poissons non seulement au point de vue des
niveaux, mais aussi pour chaque niveau, au point de vue de la periode (AS, PSI,
PS2). Les groupes utilises ont egalement ete compares 2 a 2 au point de vue du
stimulus utilise. Les resultats de cette derniere analyse ne sont pas donnes en detail
et n'interviennent que dans la discussion finale.
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RESULTATS
1 - RESULTATS

OBTENUS SUR ANOPTICHTHYS

JORDAN!.

A. Description des comportements
1. Periode anterieure d I 'intervention du stimulus (AS)
Les Hlsultats obtenus au cours de la periode AS sont tres semblables chez les 10
Anoptichthys observes individuellement et nourris avec des Tubifex. Les poissons

•

15

Fig. 2a. Distribution
verticale caracteristique
d'un groupe de 10 Anoptichthys nourris anterieurement
et stimult~s avec des Tubifex. Abscisses: temps en minutes. Ordonnees:
nombre de poissons (0 en valeur absolue. i,m,S: niveaux respectifs inferieur, moyen et
superieur. Le trait vertical en pointillc indique Ie moment d'intervention
du stimulus.

10

15 I

Fig. 2b. Distribution
caracteristique
des positions verticales d 'un Anoptichthys observe individuellcment
(nourri antcrieurement
et stimule avec des Tubifex). Releve de 4 experiences identiques. Memes indications qu'en (a).
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repartissent irregulierement leur activite aux trois niveaux de l'aquarium. II en va de
meme chez les 10 poissons observes individuellement et nourris avec de la
nourriture flottante. On note toutefois que les poissons nourris avec des Tubifex
ont tendance a se repartir preferentiellement aux niveaux moyen et inferieur, tandis
que les poissons nourris avec de la nourriture flottante occupent plut6t les niveaux
moyen et superieur. Les caracteristiques relevees sont legerement plus accentuees
chez les poissons observes en groupe.
2. Periode posterieure d ['intervention du stimulus (PS I +PS2)
Tant chez les individus isoles que dans les groupes, l'introduction de Tubifex dans
l'aquarium provoque une acceleration de la nage et une plongee vers Ie substrat, OU
les animaux se livrent a une exploration active en quete de nourriture. Ce
comportement s'observe tant chez les poissons en groupe que chez les poissons
isoles qui ont ete nourris anterieurement avec des Tubifex. Aux cours de PS2,
l'exploration du substrat se maintient, une tendance au retablissement de la
distribution initiale s'amoryant toutefois entre la 8eme et la 15eme minute.
En ce qui concerne les effets de la nourriture flottante, celle-ci determine une
acceleration identique de la nage chez les animaux nourris anterieurement avec des
Daphnies. Toutefois l'exploration n'est dirigee vers la surface que pendant une
duree de 1 a 6 minutes. Au terme de cette periode, les animaux se concentrent a
nouveau au niveau inferieur. Les poissons se maintiennent toutefois plus longtemps
au niveau superieur (envison 10 minutes, entrecoupees de quelques rares descentes
vers Ie niveau inferieur).
L'intervention d'un choc mecanique sur la paroi de l'aquarium exerce un effet
tres different. Les reactions obse[\-~es sont avant tout des comportement phobiques, les poissons nageant dans toutes les directions sans manifester de signes
d'exploration
typiques. Chez les Anoptichthys
nourris avec des Tubifex, les
individus retablissent leur repartition initiale vers la 4eme minute de PS2 en sorte
que la ten dance a nager au niveau inferieur reapparaft a ce moment. Les individus
nourris avec des Daphnies ont tendance a se porter au niveau superieur. Les
reactions different dans les groupes et chez les individus isoles dans Ie cas des
poissons nourris anterieurement avec des Tubifex.
L'observation des comportements des Anoptichthys revele donc les faits essentie Is suivants:
1. Les stimuli chimiques et Ie stimulus mecanique provoquent tous une acceleration
de la nage.
2. Seuls les stimuli chimiques provoquent une acceleration de la nage suivie
d'exploration active.
3. Le stimulus mecanique provoque une acceleration de la nage suivie immediatement
d'un comportement de fuite.
1\.. Les faits observes concordent avec l'analyse anterieure de Thines, Soffie et
Vandenbussche (1966) pour ce qui concerne les phases successives de chemoreception et d'exploration.
5. Le niveau preferentiel d'exploration est determine par Ie type de nourriture
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utilise comme stimulus: niveau infericur pour les poissons nourris anterieurement
avec des Tubi/ex et stimuies avec ceux-ci; niveau superieur pour ies poissons
nourris anterieurement
avec de ia nourriture f10ttante et stimules avec celle-ci .

••

rig. 3a. Distribution
vertieale earactcristique
d'un groupe de 10 Alloptichthys nourris anterieurement
et stimules avcc dc la nourriture
l1ottante. Abscisses: tcmps en minutes.
Ordonnees:
nombre
de poissons (I) cn valeur absolue.
i,m,s: niveaux rcspcctifs
infcrieur,
moyen
et superieur.
Le trait vertical en pointille
indique
Ie momcnt
d'intervention
du stimulus.

rig. 3b. Distribution
caractenstIquc
des positions vcrticales d'un Anoptichthys observe individllcllemcnt
(nollrri antcricurcmcnt
et stimule avcc de la nOllrriture l1ottante).
Releve
dc 4 experiences identiqlles. Memes indications qu'en (a).
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Distribution
verticale caractcristique
d'un groupe de 10 Anoptichthys
nourris anterieurement
avec des Tlibifex et stimules par un ehoc mccanique.
Abscisses: temps en
minutes. Ordonnees:
nombre de poissons (I) en valeur absolue. i,m,s: niveaux respectifs
inferieur,
moyen
et superieur.
Le trait vertical en pointille
indique Ie moment
d'intervention
du stimulus.

Fig.4a.

I

••i

I

10

15

Fig. 4b. Distribution
caracteristique
des positions verticales d'un Anoptichthys observe individuellement
(nourri anterieurement
avec des Tlibifex et stimule par un choc mecanique). Releve de 4 experiences identiques. Memes indications qu'en (a).
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15

Fig. 5a. Distribution
verticale caracteristique
d'un group de 10 Anopticllthys nourris anterieurement
avec de la nourriture
flottante
et stimules
par un choc mecanique.
Abscisses: temps en minutes. Ordonnees:
nombre de poissons (0 en valeur absolue.
i,m,s,: niveaux respectifs inferieur, moyen et superieur.
Le trait vertical en pointille
indique Ie moment d'intervention
du stimulus.

Fig. 5b. Distribution
caractcristique
des positions verticales d'un Anoptichthys observe individuellement
(nourri anterieurement
avec de la nourriture
flottante
et stimu!c par un
choc mccanique).
Relevc de 4 experiences identiques. Memes indications qu'en (a).

B. AlUllyse statistiqlle des reSllltatS
L'analyse statistique des resultats obtenus sur Anopticlzthys a ete effectuee a partir
des medians des observations. Comme nous l'avons signale anterieurement, les
niveaux de signification ont ete calcules au moyen de l'epreuve U de Mann-Whitney
(a = 0,05). Les moyennes sont donnees au tableau 1 pour les Anoptichthys observes
en groupe et au tableau 2 pour les Anoptichthys observes individuellement.
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Tableau 1
Moyennes des observations effectuees sur Anoptichthys
conditions experirnentales. Poissons observes en groupe.
Sti.
seance

Nourris & Sti.
avec Tubifex

Nourr. Tub.
stirn. Choc

jordani dans les diverses

Nourr. flotL
Stirn. flotL

Nourr. flotL
stirn. Choc

----Per. AS PSI PS2
Niv.

II

s

III
IV

3 0
0
3 10 10
I
2 0
5 10 9
2 0
0
7 10 9
4
I
0
4 9
8

AS PSI PS2 AS PSI PS2 AS PSI PS2

2
5,5
3
5
2
4
2
5

2
4
3
5
2
4
2
4

3
5
2
5
I
4
2
5

6
2
6
2
6
2
6
2

6,5
3
7
3
6
4
6
3,5

4
7
3,5
6,6
2
6
2,5
5

7
2
6
6
7
2
5
2

6
2
5
3
6
2
4,5
3

6
2
5
2
6
2
7
2

Tableau 2
Moyennes des observations effectuees sur Anoptichthys jordani dans les diverses
conditions experirnentales. Poissons observes individuellernenL
Sti.
seance
---

--

Nourris & Sti.
avec Tubifex

Per. AS PSI PS2
Niv.

II
III
IV

s
s
s

4 0
9 9
4
I
4 8
2,5 I
4 8
4 0
3 10

I
8
0
10
0
8
0
9

Nourri. Tub.
stirn. Choc

Nourri. flott.
stirn. flotL

Nourri. flotL
stirn. Choc

AS PSI PS2 AS PSI PS2 AS PSI PS2

4
3,5
3
4,5
5
2
5
2

3
3
3
3
3
3
4
3

5
4
2,5
2,5
3,5
3
4
3

4
3
4
3
4
4
3
4

7
2
7
2
6
3
7
2,5

4
4
6
3
7
2
6
2

4
2
4,5
3
4
2
5
3

6
I
4,5
2
5
1,5
5
I

4,5
I
4
2,5
4
3
5,5
I
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1. Niveaux pre[erentiels
En ce qui concerne les poissons nourris avec des Tubifex (Tableau 3), il existe une
difference significative entre les moyennes des niveaux superieurs et des niveaux
inferieurs pour chacune des trois periodes AS, PSI et PS2 chez les animaux observes
en groupe. II en va de meme chez les individus isoles, sauf pour la periode AS. Le
niveau preferentiel etant Ie niveau inferieur, la polarisation sur Ie substrat est
confirmee lorsqu'on utilise une nourriture descendant par gravite. L'absence de
niveau prefentiel observee chez les poissons isoles en periode AS pourrait s'expliquer par une augmentation de I'exploration dans toutes les zones de l'aquarium
lorsque l'individu ne repere pas la presence de congeneres. Cette augmentation
serait l'indice d'une anxiete accrue lorsque les effets d'apaisement par integration au
groupe sont impossibles.
Tableau 3
Comparaison des medians obtenues sur A. jordani pour les 3 niveaux au cours des
3 periodes. Poissons nourris anterieurement et stimules avec des Tubifex.
Niveaux
compares
ASs
PSis
PS2s

ASi
PSli
PS2i

P
(Poissons en groupe)
0,029
0,014
0,014

P
(Poissons isoles)
0,171
0,014
0,014

La meme analyse, effectuee sur les poissons nourris avec de la nourriture
flottante montre qu'i! existe dans ce cas encore, une difference significative entre
les moyennes des niveaux superieurs et des niveaux inferieurs pour les 3 periodes
considerees. Dans ces conditions toutefois, c'est Ie niveau superieur qui est Ie niveau
preferentiel, sauf en PS2, ou les reactions sont orientees vers Ie niveau inferieur.
Comme dans les experiences ou l'on utilisait des Tubifex, il n'existe pas de niveau
preferentiel en periode AS chez les poissons isoles (Tableau 4).
La comparaison des resultats obtenus avec des Tubifex et avec de la nourriture
flottante montre que l'orientation principale de l'exploration peut etre modifiee par
Ie niveau auquel se situe la nourriture apres la phase chemoreceptrice initiale.
Cependant, la reaction preferentielle etant a nouveau orientee vers Ie substrat en
PS2, i! semble que l'inversion observee ne soit qu'un phenomene temporaire, au
moins chez les poissons observes en groupe. Le retablissement de l'exploration vers
Ie subtrat se manifeste, nous l'avons deja dit, vers la 6eme minute, c'est-a-dire peu
apres Ie debut de PSI'
Les reactions des Anoptichthys
a un choc mecanique applique a la paroi de
I'aquarium permettent d'etablir certaines differences significatives entre niveaux,
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Tableau 4
Comparaison des medians obtenus sur A. jordani pour les 3 niveaux au cours des
3 periodes. Poissons nourris anterieurement et stimules avec de la nourriture
flottante.
Niveaux
compares
ASs
PSIs
PS2s

ASi
PSli
PS2i

P
(Poissons en groupe)

P
(Poissons isoles)

0,014
0,014
0,014

0,343
0,014
0,014

tant chez les poissons nourris anterieurement avec des Tubifex, que chez ceux qui
avaient ete nourris avec des Daphnies (Tableau 5). Chez les premiers, il existe une
difference significative en faveur du niveau inferieur pour les 3 periodes dans Ie cas
des animaux observes en groupe. Chez les individus isoles, la difference n'est
significative qu'en PSI; elle montre une reaction preferentielle pour Ie niveau
superieur.
Tableau 5
Comparaison des medians obtenus sur A. jordani pour les 3 niveaux au cours des 3
periodes.
A - Poissons

nourris

Niveaux
compares
ASs
PSIs
PS2s

ASi
PSli
PS2i

B - Poissons nourris
mecanique

avec des Tubifex

et stimules par un choc mecanique

P
(Poissons en groupe)

P
(Poissons isoles)

0,014
0,014
0,014

0,057
0,014
0,171

avec de la nourriture

0,029
0,014
0,014

flottante

et stimules par un choc

0,014
0,014
0,014
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Chez les seconds, toutes les differences sont significatives et manifestent une
reaction preferentielle pour Ie niveau superieur, tant chez les poissons en groupe
que chez les poissons isoles.
2. Evolution des reactions au cours des 3 periodes d 'observation AS, PSI, PS2
L'analyse statistique des resultats obtenus au cours des trois periodes d'observation
permet d'evaluer les modifications significatives survenues dans les comportements
avant la stimulation et apres celle-ci dans les diverses conditions d'observation.
Chez les individus nourris anterieurement avec des Tubifex et stimules avec cette
meme nourriture, Ie passage de AS a PSI se traduit par une modification
significative de la densite des animaux observes en groupe, tant au niveau superieur
qu'au niveau inferieur. Comme Ie montrent les graphiques, cette modification
entraine une augmentation de densite au niveau inferieur au caurs de PSI'
De PSI a PS2, 1'evolution est significative uniquement au niveau inferieur, dans
Ie sens d'une reduction de densite en PS2• De AS a PS2 , l'evolution est significative
pour les deux niveaux consicteres, dans Ie sens d'une reduction de densite au niveau
superieur, avec accroissement correlatif de densite au niveau inferieur.
Chez les indivius isoles, l'evolution est la meme de AS a PSI et de AS a PS2 • Par
contre, aucune difference significative n'apparait de PSI a PS2 (Tableau 6).
Tableau 6
Evolution des reactions d'A. jordani au cours de AS, PSI et PS2' Poissons nourris
anterieurement et stimules avec des Tubifex.
Periodes
comparees
ASs
ASi
PSIs
PSli
ASs
ASi

PSIs
PSli
PS2s
PS2i
PS2s
PS2i

P
(Poissons en groupe)

P
(Poissons isoles)

0,014
0,014
Pas de difference
0,029
0,014
0,014

0,014
0,014
0,057
Pas de difference
0,014
0,014

Chez les individus nourris anterieurement avec de la nourriture f10ttante et
stimules avec celle-ci, on constate egalement des modifications marquees d'une
periode a I'autre. Les onnees statistiques relatives a ces conditions figurent au
tableau 7. Dans Ie cas des animaux observes en groupe, on constate, ici encore, une
modification de densite significative de AS a PSI, tant pour Ie niveau inferieur que
pour Ie niveau superieur. La meme constat ion s'impose de PSI a PS2 et de AS et
PS2.

G. THINl~S ET N. WlSSOCQ

152

Chez les individus isoles, I'evolution de la densite est sigficative de AS a PSI pour
les deux consideres. De PSI a PS2 et de AS a PS2 la densite s'accroit de fayon
significative au niveau superieur seulement.
Tableau 7
Evolution des reactions d'A. jordani au cours de AS, PSI et PS2. Poissons nourris
anterieurement et stimules avec de la nourriture tlottante.
Periodes
comparees
ASS
ASi
PSIs
PSli
ASs
ASi

PSIs
PSli
PS2s
PS2i
PS2s
PS2i

P
(Poissons en groupe)

P
(Poissons isoles)

0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014

0,014
0,014
0,029
0,171
0,014
0,057

Le phCnomene principal mis en evidence est done un accroissement significatif
de den site au niveau superieur. Les poissons isoles se maintiennent a ce niveau au
cours de PS2, tandis que les poissons en groupe tendent a Ie quiter, tout en y
conservant une densite plus forte qu'en AS.
Envisageons a present 1'evolution des reactions d 'une periode a 1'autre lorsque
I'on utilise un stimulus mecanique. Les resultats statistiques, groupes aux tableaux 8
Tableau 8
Evolution des reactions d'A. jordani au cours de AS, PS 1 et PS2. Poissons nourris
anterieurement avec des Tubifex et stimules par un choc mecanique.
Periodcs
comparees
ASs
ASi
PSIs
PSli
ASs
ASi

PSIs
PSli
PS2s
PS2i
PS2s
PS2i

P
(Poissons en groupe)

P
(Poissons isoles)

0,100
0,029
0,100
0,029
0,100
0,100

0,029
0,557
0,243
0,171
0,171
0,443
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et 9, fournissent des indications tres differentes de ceUes que l'on obtient lorsque
l'on utilise des stimuli chimiques.
Chez les poissons nourris anterieurement avec des Tubifex, les deux seules
differences significatives relevees dans les groupes concernent la reduction de
den site au niveau inferieur de AS a PSI et l'accroissement de densite a ce meme
niveau de PSI a PS2• On ne note aucune difference marquante dans la densite de
AS a PS2. Chez les poissons isoles, l'intervention du choc mecanique se traduit par
une reduction significative de la presence au niveau superieur au cours de PSI' Pour
Ie reste, les reactions des poissons isoles au choc mecanique ne presentent aucune
evolution typique de AS a PS2 .
En ce qui concerne les poissons nourris anterieurement avec de la nourriture
flottante, les differences significatives sont egalement peu frequentes. Chez les
animaux observes en groupe, les deux seules valeurs significatives trouvees indiquent
une decroissance de densite au niveau inferieur de PSI a PS2 et de AS a PS2 • Chez
les poissons isoles, l'evolution est nette de AS a PSI' EUe indique une presence plus
frequente en PSI au niveau superieur et moins frequente au niveau inferieur.
Tableau 9
Evolution des reactions d'A. jordani au cours de AS, PSI et PS2' Poissons nourris
anterieurement avec de la nourriture flottante et stimules par un choc mecanique.
Periodes
comparees
ASs
ASi
PSIs
PS1i
ASs
ASi

PSIs
PS1i
PS2s
PS2i
PS2s
PS2i

P
(Poissons en groupe)

P
(Poissons isoles)

0,171
0,171
0,057
0,014
0,171
0,014

0,029
0,014
0,100
0,171
0,100
0,171

Le fait essentiel qui se degage des experiences utilisant un choc mecanique
comme stimulus est une differenciation moins marquee des comportements en ce
qui concerne 1'evolution d'une periode d'observation a la suivante. Quant au niveau
preferentiel, il est etroitement lie au type de nourriture. En effet, malgre l'absence
generalisee d'exploration active, les poissons stimules par un choc mecanique ont
ten dance a se porter plus souvent au niveau inferieur lorsqu'ils ont ete nourris
anterieurement avec des Tubifex, et au niveau superieur lorsqu'ils ont Me nourris
anterieurement avec de la nourriture flottante.
La comparaison statistique des deux categories de poissons (nourris anterieurement avec des Tubifex et nourris anterieurement avec de la nourriture flottante)
confirme entierement les donnees trouvees sur Anoptichthys dans les differentes
conditions experimentales.
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OBTENUS SUR CAECOBARBUS

GEERTSI

A. Description des comportements
1. Periode anterieure d I 'intervention du stimulus (AS)
Les observations pratiquees au cours de cette periode mettent en evidence
des comportements legerement differents de ceux releves chez Anoptichthys.
Les Caecobarbus rcpartissent, eux aussi, leur active de fayon assez irreguliere aux troix niveaux et manifestent egalement une preference pour les
niveaux moyen et inferieur. Toutefois, contrairement
aux Anoptichthys,
les
Caecobarbus ont tendance a se repartir preferentiellement a ces niveaux, meme s'i1s
ont ete nourris anterieurement avec de la nourriture flottante. Ajoutons que la nage

•

Fig.6a. Distribution vertieale earaetcristique d'un groupe de 6 Caecobarbus nourris anterieurement et stimules avce dcs Tubifex. Abscisses: temps en minutes. Ordonnces: nombre
de poissons ([) en valeur absolue. i,m,s: nivcaux respeetifs inferieur, moyen et superieur.
Le trait vertical en pointille indique Ie moment d'intervention du stimulus .

•
I

•i
I

•
•
la

15

Fig. 6b. Distribution caracteristique des positions verticales d'un Caecobarbus observe individuellement (nourri antcrieurement et stimulc avec des Tubifex). Relevc de 4 experiences identiques. Memes indications qu'en (a).
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des Ozecobarbus cst plus lente et que I'activite generale est moindre que chez
Anoptichthys.
2. Periode posterieure d I 'intervention du stimulus (PS 1+ PS2)
Tant chez les individus isoles que dans les groupes, I'intervention de la stimulation
chimique provoque une acceleration de la nage, qu'il s'agisse de poissons nourris
antcrieurement avec des Tubifex ou de poissons nourris anterieurement avec de la
nourriture flottante. Les premiers plongent ensuite brusquement vers Ie fond a
proximite du point d'impact de la nourriture, mais I'efficacite de I'exploration est
tnls variable. II arrive sou vent que I'animal cotoie la nourriture sans la saisir et
meme sans manifester de recherche active. Quant aux seconds, au lieu de plonger

•
Fig.7a.

Distribution
vertieale caracteristique
d'un groupe de 6 Caecobarblls nourris anterieurement et stimu!es
avec de la nourriture
tlottante.
Abscisses:
temps en minutes.
Ordonnees:
nombre
de poissons (f) en valeur absolue.
i,m,s: niveaux respectifs
inferieur,
moyen
et superieur.
Le trait vertical en pointille
indique Ie moment
d'intervention
du stimulus .

•

Fig. 7b. Distribution
duellement
experiences

caracteristique
des positions verticales d'un Caecobarblls observe indivi(nourri anterieurement
et stimule de la nourriture
tlottante).
Releve de 4
identiques. Memes indications qu'en (a).
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Fig. 8a. Distribution
vcrticalc caracteristiquc
d'un groupc dc 6 Caecoharbus nourris antericurcmcnt avcc dcs Tuhifex ct stimules par un choc mecaniquc.
Abscisscs:
tcmps cn
minutes.
Ordonnecs:
nombrc
de poissons (I) cn valcur absoluc.
i,m,s: nivcaux
rcspcctifs infericur, moycn ct supericur. Lc trait vertical cn pointille indique lc momcnt
d'intcrvcntion
du stimulus.

15

Fig. 8b. Distribution
caractcristiquc
dcs positions verticalcs d'un Caecobarbus obscrve individuellcment
(nouni
antericurcment
avcc dcs Tubifex ct stimule par un choc mecaniquc). Rcleve de 4 experiences identiqucs. Memes indications qu'cn (a).

vers Ie substrat, ils gagnent la surface en decrivant de grands cercles et en executant
des mouvements frequents de happement au cours de la nage.
Au cours de PS2, Ics poissons des deux categories procedent a une exploration
sur Ie fond. Chez les individus isoh\s nourris anterieurement avec de la nourriture
flottante, on observe de brusques remontes vcrs la surface.
Chez les Caecobarbus nourris anterieurement et stimules avec des Tubifex, une
tendance au retablissement de la repartition observee an AS apparait vcrs la geme
ou la IOeme minute (fin de la periode PSI)'
Comme chez les Anoptichthys,
la stimulation mecanique provoque chez les
Caecobarbus une acceleration de la nage dans toutes les directions (comportement
phobique), accompagnee d'une tendance a gagner preferentiellement Ie niveau
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inferieur des Ie debut de PSI, ceIIe-ci etant plus marquee chez les poissons observes
en groupe. Les resultats sont semblables pour les poissons nourris anterieurernent
avec des Tubifex et pour ceux nourris anterieurement
avec de la nourriture
flottante.
Aucun indice d'exploration
systematique
n'apparait
dans ces conditions.
L'observation
des comportements
des Caecobarbus revele donc les faits essentiels
suivants:
I. Comme chez les Anoptichthys,
les stimuli chimiques et Ie stimulus mecanique
provoquent
tous une acceleration de la nage.
2. Comme chez les Anoptichthys,
seuls les stimuli chimiques
provoquent
une
acceleration
de la nage suivie d'exploration.
Chez les Caecobarbus toutefois,
l'exploration
cst moins active, moins precise et plus irreguliere.
3. Le stimulus mecanique provoque chez les Caecobarbus les memes effets que chez
les Anoptichthys: acceleration de la nage suivie de fuite.

'"

Fig. 9.

Distribution
verticale caractcristique
d'un groupe de 6 Caecobarbus nourris antcrieurement avec de la nourriture
f10ttante et stimules par un choc mecanique.
Abscisses:
temps en minutes. Ordonnees:
nombre de poissons (I) en valeur absolue. i,m,s: niveaux
respectifs inferieur, moyen et superieur. Le trait vertical en pointille indique Ie moment
d'intervention
du stimulus.

I

••i
••i

Fig. 9b. Distribution
caracteristique
des positions verticales d'un Caecobarbus observe individuellement
(nourri anterieurement
avec de la nourriture
f10ttante et stimule par un
choc mccanique).
Relevc de 4 experiences identiques. Memes indications qu'en (a).
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4. Contrairement a ce qui a ete observe chez les Anoptichthys, Ie niveau preferentiel d'exploration n'est pas determine par Ie type nourriture utilise comme
stimulus. Les poissons nourris anterieurement avec des Tubifex et ceux nourris
anterieurement avec de la nourriture flottante ont tendance, les uns et les autres
a gagner preferentiellement Ie niveau inferieur, bien que I'exploration du substrat
soit moins efficace que chez Anoptichthys.

B. Analyse statistique des resultats.

Les donnees d'observations obtenues sur Caecobarbus ont ete soumises aux memes
traitements statistiques que ceux qui ont ete appliques a propos d'Anoptichthys.
Les moyennes sont donnees au tableau 10 pour les Caecobarbus observes en groupe
et au tableau II pour les Caecobarbus isoles.
Tableau 10
Moyennes des observations effectuees sur Caecobarbus geertsi dans les diverses
conditions experimentales. Poissons observes en groupe.
Sti.
seance

-----

Nourris & Sti.
avec Tubifex

Per. AS PSI PS2

Nourri. flott.
stim. Choc

Nourri. Tub.
stim. Choc

Nourri. flott.
stim. flott.

AS PSI PS2

AS PSI PS2 AS PSI PS2

Niv.
s
II

1Il
IV

s
i
s

0
4
I
2
0
3
0
6

0
5
0
6
0
6
0
6

0
5
0
4
0
5
0
6

0
4
I
2
0
3
0
6

0
3
0
6
0
6
0
6

0
3
0
4
0
5
0
6

3
2
0
5
0
5
0
4

3
3
3
2
I
4
3
3

2
2
0
6
0
5
0
5

1,5
3
I
3
0
4,5
0
6

2
3
0
5
0
6
0
5

3
I
I
3
0
5,5
0
6
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Tableau 11
Moyennes des observations effectuees sur Caecobarbus geertsi dans les diverses
conditions experimentales. Poissons observes individuellement.
Sti.

Nourris & Sti.
avec Tubifex

Nourri. Tub.
stirn. Choc

Nourri. Flott. Nourri. Flott.
stirn. flott.
stirn. Choc

Per.

AS PSI PS2

AS PSI PS2

AS PSI PS2 AS PSI PS2

0,5
4
1
4

seance
-----

Niv.

II
III
IV

s
i
s
s

a a

a

a a

a

3

6

5

3

3,5

a a

a

a a

a

5

6

3
1
3

4

4

a

a

a

3,5 3

4

6

a a

a

5

6

6

4

a a

a

a a

a

a

5

6

4

4

5

6

4

2
2,5
2
2
2
2
2
2

a
4
3
3
I
3

a
4

I
3

a

a

4

3

a a

a

3
1
4
1
3

5

4

a

a

5

4
a 0,5
4,5 4

1. Niveaux pre[erentiels
Les poissons nourris anterieurement avec des Tubifex et stimules avec ceux-ci,
manifestent une preference significative pour Ie niveau inferieur (P = 0,014) dans
chacune des 3 periodes AS, PSI et PS2• Ceci s'observe tant chez les animaux en
groupe que chez Ies animaux isoles. La difference essentielle par rapport aux
Anoptichthys concerne donc la periode AS, au cours de laquelle ces derniers, isoles,
ne manifestent pas de presence preferentielle au niveau inferieur.
L'analyse des donnees obtenues sur les Caecobarbus nourris anterieurement et
stimules avec de la nourriture flottante, fournit des indications indentiques en ce
qui concerns AS et PS2: les poissons, tant en groupe qu'isoles, se portent
significativement vers Ie substrat. Par contre, aucun des deux niveaux extremes n'est
visite preferentiellement en PSI (Tableau 12).
L'absence de repartition verticale caracteristique au cours de PSI est due au fait
qu'immediatement
apres la stimulation par nourriture flottante, les Caecobarbus
nagent en cercle en passant du substrat a la surface et inversement pendant une
minute environ, sans s'etablir a un niveau defini.
Quant aux reactions des Caecobarbus a la stimulation mecanique, elles sont
beaucoup plus homogenes que celles des Anoptichthys.
Les valeurs statistiques
indiquent dans toutes les conditions d'observation que la preference des Caecobarbus pour Ie niveau inferieur, observee en AS, se maintient au cours de PSI et de
PS2 (P = 0,014 dans 11 comparaisons sur 12, Ia valeur restante etant de P = 0,029).
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Tableau 12
Comparaison des medians obtenus sur C. geertsi pour les 3 niveaux au cours des 3
periodes. Poissonsnourris anterieurement et stimules avec de la nourriture flottante.
Niveaux
compares
ASs
PSIs
PS2s

ASi
PSli
PS2i

P

P
(Poissons en groupe)

(Poissons isoles)

0,029
0,100
0,014

0,014
Pas de difference
0,014

2. Evolution des reactions au cours des 3 periodes d 'observation AS, PS I, PS2.
Le passage de AS a PSI entraine chez les Caecobarbus nourris avec des Tubifex et
stimules avec cette meme nourriture, une modification significative de la densite des
animaux observes en groupe, tant au niveau superieur qu'au niveau inferieur.
L'evolution est la meme que chez les Anoptichthys:
e1le se traduit par une
augmentation de densite au niveau inferieur au cours de PSI' De PSI a PS2, aucune
evolution significative n'apparait. De AS a PS2 , il Y a une reduction significative de
la den site au niveau superieur, mais aucun changement marquant en ce qui concerne
Ie niveau inferieur.

Tableau 13
Evolution des reactions de C. geertsi au cous de AS, PS 1 et PS2' Poissons nourris
anterieurement et stimules avec des Tubifex.
Periodes
comparees
ASs
ASi
PSIs
PSli
ASs
ASi

PSIs
PSli
PS2s
PS2i
PS2s
PS2i

P
(Poissons en groupe)

P
(Poissons isoles)

0,014
0,029
Pas de difference
0,057
0,014
0,100

Pas de difference
0,014
Pas de difference
0,014
Pas de difference
0,014
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L'analyse indique par consequent un processus comparable a celui que I'on
releve chez les Anoptichthys, avec cette difference que la densite au niveau inferieur
atteinte en PSI est plus stable chez les Caecobarbus et se maintient sans
fluctuations importantes jusqu 'au terme de PS2 .
Chez les individus isoles, la repartition de la presence des poissons au nivcau
superieur est totalement indifferenciee de AS a PSI, de PSI a PS2 et de AS
a PS2• Au niveau inferieur, !'evolution est significative dans tous les cas; eUe
s'accentue tres legerement de PSI a PS2 et se maintient au cours de PS2 sans revenir
a la situation initiale observee en AS. Ces comparaisons indiquent une repartition
maximale et continue au niveau inferieur apres l'intervention du stimulus.
Les contr61es statistiques confirment Ie fait qu'en groupe, les Caecobarbus
nourris anterieurement et stimules avec de la nourriture flottante tendent a gagner
la surface apres !'intervention du stimulus. La difference est significative de AS a
PSI, pour Ie niveau superieur, mais non pour Ie niveau inferieur. Leur presence yest
de courte duree en sorte que de PSI a PS2 les modifications sont significatives.
Entre AS et PS2, la difference n 'est pas marquante, ce qui signifie que les poissons
retablissent rapidement leur repartition verticale initiale.
Chez les individus isoles, la presence au niveau superieur apres stimulation est plus
longue. Cette situation se maintient jusqu'en PS2, avec tendance significative a
revenir a la repartition initiale sur Ie fond comme en AS.
Tableau 14
Evolution des reactions de C. geertsi au cours de AS, PSI et PS2. Poissons nourris
anterieurement et stimuies avec de la nourriture flottante.
Periodes
comparees
ASs
ASj
PSIs
PSli
ASs
ASi

PSIs
PS I i
PS2s
PS2i
PS2s
PSI'_I

P
(Poissons en groupe)

P
(poissons isoles)

0,029
0,100
0,029
0,014
0,100
0,171

0,014
0,014
0,171
0,014
0,171
0,014

Lorsque !'on compare ces resultats (Tableau 14) avec ceux obtenus sur Anoptichthys (Tableau 7), on constate une fois de plus que la ten dance a se maintenir au
niveau inferieur est sensiblement plus marquee chez les Caecobarbus, meme lorsque
Ie stimulus est presente en surface. Ce phenomene est plus marque chez les poissons
observes en groupe et a pour effet de favoriser un retablissement de la situation
initiale des la fin de PS I .
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Comme chez les Anoptichthys, la stimulation par un choc mecanique exerce sur
la distribution verticale des Caecobarbus d'une periode ala suivante, des effets tres
differents de ceux qui resultent de la stimulation chimique. Chez les poissons en
groupe nourris antcrieurement
avec des Tubifex, les deux seules differences
significatives concernent Ie niveau superieur: la densite qu'on y observe se reduit
notablement de AS a PS I et PSz. Contrairement a ce qui se passe chez les
Anoptichthys,
les niveaux inferieurs ne subissent dans ces conditions, aucune
variations notable de densitc au cours des trois periodes d'observation. Chez les
Caecobarbus isoles comme chez les Anoptichthys la stimulation mecanique entrafne
une reduction significative de la presence au niveau superieur au cours de PSI' Mais
contrairement aux Anoptichthys,
cet effet s'accompagne chez les Caecobarbus
isoles, d'un accroissement significatif de la presence au niveau inferieur au cours de
la meme periode. Autre difference par rapport aux Anoptichthys isoles, 1'evolution
des Caecobarbus isoles est la meme que celie des poissons observes en groupe de AS
a PSz.
On voit que, malgre de nettes differences par rapport aux effets de la stimulation
chimique, les effets de la stimulation mecanique indiquent chez les Caecobarbus
une reaction preferentielle pour la zone du subtrat plus accusee que chez les
Anoptichthys.
Tableau 15
Evolution des reactions de C. geertsi au cours de AS, PSI et PSz. Poissons nourris
anterieurement avec des Tubifex et stimulcs par un choc mecanique.
Periodes
Compan~es
ASs
ASi
PS Is
PSli
ASs
ASi

PSIs
PSli
PS2s
PS2i
PS2s
PS2i

P
(Poissons en groupe)

P
(Poissons isoles)

0,014
0,057
Pas de difference
0,100
0,014
0,171

0,014
0,029
Pas de difference
0,443
0,014
0,057

Chez les poissons en groupe nourris anterieurement avec de la nourriture
flottante, la stimulation mecanique n'entrafne aucune evolution typique de densite
d'une periode a 1'autre pour les deux niveaux consideres. Ches les Caecobarbus
isoles et nourris anterieurement avec de la nourriture flottante, 1'evolution de AS a
PSI est a l'oppose de celie trouvee chez les Anoptichthys isoles: les poissons se
portent significativement au niveau inferieur. Cette tendance s'inverse au cours de
PSz, bien que la comparaison de AS et de PSz indique un accroissement de la
presence des poissons au niveau inferieur au cours de la derniere periode.
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Tableau 16
Evolution des reactions de C. geertsi au cours de AS, PS 1 et PS2• Poissons nourris
anterieurement evec de la nourriture flottante et stimules par un choc mecanique.
Periodes
comparees
ASs
ASi
PSis
PSli
ASs
ASi

PSIs
PSli
PS2s
PS')'
_1
PS')_s
PS2i

P
(Poissons en grou pe)
0,171
0,171
0,100
0,343
0,243
0,443

P
(Poissons isoh~s)
0,014
0,014
Pas de difference
0,014
0,029
0,029

DISCUSSION ET CONCLUSIONS
I. Le phenomene Ie plus important que nos experiences mettent enevidence est la modification systematique de I'orientation verticale de la nage en fonction du type de
nourriture utilise. Les experiences definitives ayant ete effectuees au terme d'une
periode de 8 jours, au cours de laquelle des groupes distincts de poissons avaient
ete nourris de fac;on exclusive, soit avec de la nourriture gagnant Ie substrat par gravite, soit avec de la nourriture flottante, les effects constates resultent evidemment
de I'apprentissage. En ce qui concerne I'AlWptichthys, deux remarques doivent etre
faites ,I ce propos. En premier lieu, la ten dance de ce poisson a plonger vers Ie
substrat apres l'intervention d'une stimulation chimique ou d'une stimulation
mecanique est tres accusee des Ie stade juvenile (Thines, Soffie et Vandenbussche, 1966). Sans exclure I'influence que peut exercer I'utilisation systematique d'une nourriture plongeante (Tubifex) au cours de I'elevage, en particulier
aux stades precoces du developpement, toutes nos observations anterieures, tant
sur les alevins que sur les adultes, semblaient indiquer que I'on avait affaire a un
stereotype specifique. En second lieu, il est certain que la capacite d'apprentissage est plus develop pee chez Anoptichthys (Thines et Kiihling, 1957) que chez
Caecobarbus, Ie premier pouvant etre dresse de fac;on systematique, tandis que
les essais de conditionnement ont toujours echoue chez Ie second, au moins
lorsqu'on utilise un stimulus lumineux comme excitant conditionne.
2. L'utilisation de I'un ou de I'autre type de nourriture exerce des effets qui se
traduisent par une modification sensible de I'orientation de la nage, soit vers Ie
substrat, soit vers la surface. Avant l'intervention du stimulus, les niveaux
preferentiels sont Ie niveau inferieur et Ie niveau moyen, tant ches les Anop-
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tichthys que chez les Caecobarbus, lorsqu'ils ont ete nourris anterieurement avec
de la nourriture plongeante. Chez les Caecobarbus toutefois, l'utilisation anterieure de nourriture flottante ne determine, avant Ie stimulus, aucune tendance
nette a visiter Ie niveau superieur. Cette observation concorde avec ce qui a ete
dit plus haut au sujet de la capacite d 'apprentissage plus faible du Caecobarbus. II
semble que ce poisson modifie plus difficilement que I'Anoptichthys l'orientation fondamentale de sa locomotion. Ceci, joint aux resultats de nos observations
anterieures, permet de supposer que cette orientation verticale est un stereotype
qui, sans etre specifique d'une espece particuliere, serait present a des degres
divers non seulement chez les deux formes etudiees, mais aussi chez d'autres
poissons cavernicoles.
3. Chez l'Anoptichthys, la nage orientee vers la zone OU se trouve la nourriture est
suivie d'une exploration active qui aboutit a la saisie de particules nutritives.
Chez Ie Caecobarbus, nous l'avons signale, ce processus est plus lent et moins
precis. Dans les experiences ou l'on utilisait un stimulus mecanique, on observe
chez Ie Caecobarbus une nette dissociation entre l'acceleration initiale de la nage
apres la stimulation et l'exploration de la zone ou la nourriture est presente. Si
l'on rapproche de ce phenomene Ie fait que, avant l'intervention du stimulus,
les Caecobarbus manifestent une preference pour Ie niveau inferieur meme s'ils
ont ete nourris anterieurement en surface, on peut se demander si la ten dance ~
a se porter vers Ie substrat n'est pas, au moins chez cette espece, un stereotype autonome, independant, en soi, de I'exploration alimentaire.
4. Si un tel stereotype comportemental existe, il se revele neanmoins relativemenl
labile, ainsi que I'etablissent les resultats obtenus sur les poissons nourris
anterieurement en surface. Les effets constates ayant ete obtenus apres un
traitement de 8 jours aux deux niveaux verticaux extremes, il y a lieu de
rapprocher ceux-ci des observations de Heuts et Thines (1971) sur les Barbus
conchonius aveugles. Bien que, dans ce dernier cas, une periode beaucoup plus
longue (8 mois) se fUt ecoulee entre l'aveuglement des animaux et les observations, la modification comportement ale se traduit, ici encore, par un changement
du niveau preferentiel de la locomotion. Chez les Barbus aveugles comme chez
les deux formes cavernicoles etudiees, on constate une inversion de I'orientation
de la nage. Celle-ci est spontanee chez les Barbus et acquise chez les cavernicoles.
L'ensemble de ces faits permet de conclure a l'existence d'une polarisation
verticale de la locomotion, axee principalement sur Ie substrat.
5. L'action specifique de la stimulation chimique apparait clairement lorsque l'on
compare ses effets a ceux de la stimulation mecanique. Ces derniers provoquent
des reactions nettement moins orientees, dans lesquelles la composante phobique entraine une indifferenciation notable dans l'etablissement du niveau
preferentie1. L'autonomie supposee du stereotype chez Caecobarbus se mani.
feste, ici encore, dans Ie fait que les poissons ont tendance, meme dans ces
conditions, a gagner Ie substrat apres la stimulation, quel que soit Ie type de
nourriture utilise anterieurement. Chez les Anoptichthys, au contraire, la fuite
est orientee vers Ie substrat ou vers la surface selon que les animaux ont ete
nourris anterieurement avec de la nourriture plongeante ou avec de la nourriture
flottante.
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6. Les faits discutes au point precedent suggerent une interpretation en relation
avec I'anciennete phylogenique. Si, en conformite avec la categorisation proposee par Vandel (I 964), on considere qu'Anoptichthys est un cavernicole recent
et Caecobarbus un cavernicole ancien, on peut supposer que la variabilite des
reactions est plus marquee chez Ie premier que chez Ie second. La fixite relative
du stereotype chez Ie Caecobarbus. entrainerait une polarisation sur Ie substrat
qui serait plus resistance a I'action d'influences survenant dans Ie cours de
I'ontogenese (apprentissages) et expliquerait la reapparition de la reaction
preferentielle pour Ie niveau inferieur dans des conditions contrecarrant celle-ci.
De meme, la dissociation entre polarisation et exploration alimentaire pourrait
etre mise en relation avec des processus de degenerescence dans les integration
comportementales, elles-memes liees a I'anciennete phyletique.
7. Un aspect important de nos experiences concerne les differences eventuelles
entre les resultats obtenus sur les poissons en groupe et sur les poissons isoles.
Chez les Anoptichthys, il existe une difference significative au cours de AS entre
les poissons nourris anterieurement avec des Tubifex et les poissons nourris avec
des Daphnies lorsqu'ils sont en groupe, Ie niveau preferentiel etant fonction du
type de nourriture (P = 0,014). Cette difference ne se retrouve pas chez les
poissons isoles. Le me me phenomene s'observe chez les poissons isoles nourris
anterieurement avec des Daphnies. Les poissons en groupe et les poissons isoles
reagissent de la meme fayon a la nourriture plongeante et a la stimulation
mecanique lorsqu'ils ont ete nourris anterieurement avec des Tubifex. Les
reactions a la nourriture flottante et a la stimulation mecanique sont identiques
chez les poissons en groupe et chez les poissons isoles nourris anterieurement les
uns et les autres avec des Daphnies, au cours de PSI seulement (P = 0,014). Le
fait d'etre en groupe semble donc faciliter avant tout, chez les Anoptichthys la
reaction preferentielle pour Ie niveau auquella nourriture est presentee.
Chez les Caecobarbus, I'influence du groupe est peu definie. L'inf1uence du
type de nourriture sur Ie choix du niveau preferentiel n'est determinante que
chez les poissons isoles en AS. La meme conclusion s'impose lorsque I'on
compare les reactions a la stimulation mecanique des poissons nourris anterieurement avec des Tubifex a celles des poissons nourris anterieurement avec des
Daphnies. Dans Ie cas des poissons nourris anterieurement avec des Tubifex, les
poissons isoles presentent une nette reaction preferentielle pour Ie niveau
inferieur lorsqu'on les stimule avec de la nourriture plongeante, cette reaction
allant a I'inverse de celle que I'on observe lorsque I'on utilise la stimulation
mecanique. Dans les memes conditions, les reactions des poissons observes en
groupe sont totalement indifferenciees. Dans Ie cas des poissons nourris anterieurement avec de la nourriture flottante, les poissons isoles reagissent significativement a "excitation chimique, par opposition a "excitation mecanique, dans
I'etablissement de leur niveau preferentiel en AS et en PS2• Les Caecobarbus en
groupe ne presentent pas cette differenciation dans les memes conditions.
11apparait donc que chez les Caecobarbus, Ie fait de nager en groupe soit
plut6t inhibiteur. Rappelons toutefois que les groupes de Caecobarbus observes
etaient numeriquement moins importants que les groupes d'Anoptichthys.
Les
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donnees comparatives manquent pour etablir si la forme cavernicole a subi, sous
Ie rapport des comportements de groupe, une degenerescence a partir de
structures qui autaient ete presentes chez la forme ancestrale epigee.
8. Quelques remarques doivent encore etre faites au sujet de la detection des proies.
L'utilisation de proies plongeantes et de proies flottantes determine en effet
deux categories de stimulation qui different, non seulement quant a la position
verticale qu'el1es occupent dans l'aquarium experimental, mais peut-etre aussi
quant a la nature de l'information sensoriel1e qu'el1es transmettent.
Toutes les experiences ont ete effectuees en evitant soigneusement les
perturbations mecaniques lors de la presentation des stimuli. Neanmoins, il est
certain que la descente des Tubifex vers Ie substrat produit une stimulation
mecanique en meme temps qu'une stimulation chimique. Dans Ie cas de la
nourriture flottante, il est probable que la presence des Daphnies en surface est
detectee mecaniquement avant d'etre perryue chimiquement. Cel1es-ci en effet,
contrairement aux Tubifex, sont seches et ne permettent aucune diffusion dans
la mase liquide.
Tout en constituant une garantie de differenciation spatiale entre les deux
niveaux compares, les caracteristiques respectives des deux categories de nourriture doivent etre prises en consideration dans Ie declenchement de l'acceleration
locomotrice qui suit immediatement la presentation du stimulus. Ulterieurement, lorsque les poissons sont arrives a proximite des proies, la stimulation
chimique intervient, tant dans Ie cas de la nourritura flottante que dans Ie cas de
la nourriture plongeante, en sorte que les situations sont identiques a partir de ce
moment.
De toute maniere, les experiences montrent que les deux types de nourriture
utilisee agissent efficacement pour determiner l'orientation de la nage vers Ie
substrat ou vers la surface apres un certain temps d'apprentissage de la
localisation de l'un ou l'autre type de proie. Ajoutons que l'intervention
eventuel1e de la stimulation mecanique dans la detection de la nourriture ne
constitue pas un facteur perturbant; les experiences dans lesquelles on utilisait
exc1usivement ce type de stimulation, ont en effet montre que, meme si les
resultats obtenus dans ces conditions different de ceux que l'on obtient avec la
nourriture, celles-ci n'empechent pas l'etablissement d'un niveau vertical preferentie1.

RESUME
Des experiences systematiques effectuees sur les poissons cavernicoles Anoptichthys
jordani et Caecobarbus geertsi montrent qu'i! est possible d'obtenir une modifi.
cation significative de l'orientation verticale de la nage, en nourrisant les animaux
pendant les 8 jours precedant les observations definitives, soit avec de la nourriture
plongeante, soit avec de la nourriture flottante.
Les observations ont ete quantifiees en relevant les positions des poissons en
hauteur dans un aquarium divise en 3 niveaux d'observation. Ces releves etaient
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effectues toutes les 10 secondes pendant une duree de 15 minutes, divisee en trois
periodes de 5 minutes [Minutes 0 as: avant stimulation (AS); minutes 5 a 10:
premiere periode apres la stimulation (PSd; minutes 10 a 15: seconde periode apres
stimulation (PS2)]. Chaque type d'observation a ete repete 4 fois a des intervalles
de plusieurs jours. Les moyennes des observations par periode de 5 minutes ont ete
compares en utilisant l'epreuve U de Mann-Whitney (0: = 0,05).
Les modifications d'orientation dues a la nourriture flottante montrent que Ie
stereotype de polarisation sur Ie substrat, qui existe chez Anoptichthys et, avec de
legeres differences, chez Caecoharhus, est un caractere comportemental relativement labile. Cette labilite est plus accusee chez Anoptichthys que chez Caecoharhus, phenomene que l'on peut theoriquement interpreter a partir du fait que Ie
Caecoharhus est un cavernicole plus ancien que I'Anoptichthys. Le stereotype de
polarisation sur Ie substrat serait, dans cette hypothese, plus modifiable chez
I'Anoptichthys en raison d'une variabilite des montages comportementaux, laquelle
serait moindre chez une forme plus ancienne comme Caecoharhus. Dans un meme
ordre d'idees, on remarque que Ie traitement systematique a la nourriture flottante
ne determine pas de reaction preferentielle pour Ie niveau superieur avant la
stimulation chimique chez Caecoharhus, Ie phenomene inverse s'observant chez
Anoptichthys.
La stimulation mecanique induit des reactions phobiques dont
l'orientation verticale dominante depend, chez Anoptichthys, du type de nourriture
utilise au cours du traitement prealable. Ce phenomene ne s'observe pas chez
Caecoharhus, lequel manifeste dans ces conditions une reaction preferentielle pour
Ie substrat.
II est remarquable que, malgre Ie rigidite plus accusee de la polarisation sur Ie
substrat chez Caecobarbus, ('orientation preferentielle vers ce niveau ne soit pas
suivie d'une exploration systematique. Chez Anoptichthys
au contraire, l'orientation polarisee est toujours suivie d 'exploration. La dissociation de la polarisation
et de l'exploration constituent un indice de degenerescence phyletique plus marque
chez Ie Caecobarhus sur Ie plan ethologique. L'influence du groupe semble favoriser
chez 1'Anoptichthys, la reaction preferentielle pour Ie niveau auquel la nourriture
est presentee. Chez Ie Caecoharhus, la presence de congeneres est plut6t inhibitrice.

SUMMARY
Systematic experiments on the cave-fishes Anoptichthys jordani and Caecobarhus
geertsi show that the vertical orientation of swimming behaviour can be significantly modified by feeding the fishes during a period of 8 days before the
experiments, either with food dropping to the bottom (Tubi/ex) or with food
floating on the surface of the water (dried Daphnia).
The observations have been quantified by recording systematically the position
of the fishes in height in an aquarium divided in 3 levels of observation. The
position of the fishes was recorded every 10 seconds during a total period of 15
minutes, divided in 3 periods of 5 minutes each [Minutes 0 to 5: anterior to
stimulation (AS); Minutes 5 to 10: first period after stimulation (PSI); Minutes
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10-15: second period after stimulation (PS2)]. Each type of observation has been
repeated 4 times at intervals of several days. The median values of the 5 minutes
observation periods have been compared by means of the Mann-Whitney U test
(0: = 0,05).
The orientation changes resulting from systematic feeding with floating food,
show that the stereotype of polarisation on the substrate, which exists in
Anoptichthys
and, with some differences, in Caecobarbus, is a rather variable
behavioural character. This movement is more pronounced in Anoptichthys than in
Caecobarbus. This difference can be theoretically interpreted in relation with the
fact that Caecobarbus is a more ancient cave-form than Anoptichthys. According to
this hypothesis, the stereotype of polarisation on the substrate would be more
liable to be modified in Anoptichthys, due to a higher variability of behaviour
structures, the latter being more rigid in an ancient form in relation with phyletic
degeneration processes typical of true troglobiotic animals. Similarly, systematic
feeding with floating material does not cause any preferential reaction for the upper
water level before chemical stimulation in Caecobarbus, the reverse being true for
Anoptichthys.
Mechanical stimulation induces phobic reactions whose dominant
vertical orientation is determined, in Anoptichthys,
by the type of feeding
material used during the pre-experimental
period. This does not hold for
Caecobarbus, who shows a definite preference for the substrate in these conditions.
It is remarkable that, in spite of the more rigid polarisation on the substrate
shown by Caecobarbus, the preferential orientation to the lower level is not
followed by an active exploratory behaviour as in Anoptichthys. This dissociation
between substrate polarisation and exploratory behaviour is to be interpreted, once
more, as a sign of deeper phyletic degeneration in the ethology of Caecobarbus. In
Anoptichthys the effects of the group seem to favour the preferential reaction for
the vertical level at which food is present, whereas in Caecobarbus, the presence of
specific mates is rather inhibitory.
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Observations sur un Aselle obscuricole de France: Proasellus

racovitzai n.sp. (Crustacea Isopoda Asellota)
par
Jean-Paul HENRY et Guy MAGNIEZ*

GENERALITES
La grotte du Goueil-di-Her (Arbas, Haute-Garonne, Biospeologica nO 1350), constitue un regard sur un important systeme hydrographique sou terrain encore
incompletement explore (Rouch, 1968, p. 71). La portion aval, seule visitable dans
les conditions normales, se termine sur un vaste plan d'eau formant vol1te
mouillante et barrant l'acces au cours de la riviere souterraine situee en amont
(Lescher-Moutoue et Gourbault, 1970). Des 1966, I'Asellote hypoge Stenasellus
virei hussoni avait ete observe sur Ie fond limoneux de la nappe d'eau (Magniez,
1968). En 1967, M.Cl.Bou captura un Asellide inconnu dans ce meme siphon, ce
qui incita l'un de nous (G.M.), accompagne de plusieurs membres du Laboratoire
souterrain de Moulis,aretourner prospector la cavite. Le 17 aol1t 1967, un lot tres
important de Stenaselles flit capture et avec eux se trouvaient II Aselles de taille
importante.
Ces Aselles etaient a peine pigmentes. Les yeux, tres petits (2-3 elements
dissocies), existaient chez tous les individus. Un examen sommaire avait alors
permis d'affirmer que l'espece dont ils se rapprochaient Ie plus etait la forme epigee
pigmentee-ocuIee du Portugal septentrional: Proasellus ibericus (Braga, 1946).
Depuis, pour la commodite, il nous etait arrive de designer ces Aselles sous Ie nom
de P. ibericus, en attendant de realiser une etude approfondie de cette forme.
(Magniez, 1969, 1970).
Or, grace a la description recente de nouvelles especes (P. solanasi Henry et
Magniez et P. coiffaiti Henry et Magniez en particulier), a la revision de l'ancien
genre Asellus Geoffroy (Henry et Magniez, 1970) et a I'amelioration des techniques
d'etude des pleopodes (Henry et Magniez, 1969), notre connaissance des Asellidae
s'est grandement amelioree. Le systeme souterrain du Goueil-di-Her venant d'etre
l'objet d'une etude hydrologique et ecologique extremement poussee (LescherMoutoue et Gourbault, 1970), un nombre important d' Aselles, en meilleur etat de
conservation, ont ete captures et nous ont Me confies par les deux auteurs que nous
remercions tres vivement de leur confiance. L'etude morphologique de la forme du
Goueil-di-Her a pu etre reprise en detail. Au meme titre que les Asellides de la
grotte de Sare (Proasellus coiffaiti Henry et Magniez), nous considerons ceux du
Goueil-di-Her comme une espece independante endemique. Malgre les nombreux
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travaux fondamentaux qu'il avait effectues sur les Asellidae et en particulier sur les
formes fran9aises, aucune espece de rancien Monde n'avait ete dediee jusqu'a
presen,c a E.G. Racovitza. Nous reparons cet oubli en appelant Proasellus racovitzai
n.sp. les Asel1es du Goueil-di-Her, en rappelant que Ie grand zoologiste roumain
avait tres largerrient contribue a l'exploration des grottes de cette region nordpyreneenne et me me de la cavite dont il est question ici. Type de l'espece: un d de
10,1 rom, collections du Laboratoire souterrain de Moulis.

DESCRIPTION SOMMAIRE DE PROASELLUS RACOVITZAI N.SP.
Lots captures: 8 d adultes de 6,6 a 10,1 mm et 9 d jeunes de 2,1 a 3,7 mm; la
differenciation des pleopodes sexuels semble s'effectuer pour des tailles comprises
entre 2 et 3 rom environ. 7 <;:> adultes a oostegites de repos genital, tailles de 5,1 a
7,5 rom. 5 <;:> a poche incuba trice vide de 6 a 7,5 mm. 3 <;:> ovigeres de 5,8, 6 et
6,4 rom. Celle de 6 mm (pI. photo 1/3) portait 33 embryons spheriques de 290 a
310 microns de diametre, taille comparable a celle de I'embryon au meme stade de
l'epige p. meridianus. 7 jeunes <;:> de 2 a 4,4 rom; les oostegites sont encore invisibles
dans cette categorie de tailles. 47 tres jeunes individus: ceux de 0,8 mm sont des
larves, encore mumes de leurs organes dorsaux et de leur cuticule embryonnaire, qui
ont ete prematurement expulsees du marsupium maternel; ceux de 1 a 1,4 mm sont
encore demums de pereiopodes VII; ceux de 1,5-1,6 mm portent des pereiopodes
VII rudiment aires et ceux de 1,9-1,9 rom ont des pereiopodes VII parfaits.
Aspect gemiral: Corps assez large et trapu, semblable a celui de l'espece epigee P.
meridian us ou a P. ibericus. Coefficient d'al1ongement de 3,5 environ, caracteristique des formes d'eau libre, alors que les interstitiel1es sont Ie plus souvent tres
longilignes (PI. photo. 1/4). Cephalon 1,5 fois plus large que long, avec une
concavite rostrale marquee. Lobes postmandibulaires saillants et limite du somite

PLANCHE!
1) Proasellus racovitzai n.sp. <;:> adulte de 6 mm du siphon de la grotte du Goueil di Her (Arbas,
Haute-Garonne); (N. Gourbault et F. Lescher-Moutoue leg.) Remarquer l'absence quasi-totale
de pigmentation sous-tegumentaire que certains individus conservent en partie. Les yeux,
presque punctiformes et pigmentes intensement sont presents. Les organes de Zenker sont tres
developpes dans Ie pereion et Ie pleotelson. Un amas de cellules de Zenker particulier se developpe
dorsalement dans la tete et Ie premier pereionite libre. On Ie retrouve chez Proasellus meridianus;
il pourrait etre caracteristique des Proasellus de cette lignee.
2) Un autre individu (de 7 mm environ) de la me me espece dans lequelles amas de cellules de
Zenker se developpent davantage, en particulier dans la capsule cephalique. Chez les espcces
epigees pigmentation tegumentaire intense, ces formations sont en grande partie masquees.
3) Une 9 ovigere de 6 mm de la meme espece, en vue ventrale. Les pereiopodes III VII ont ete
retires pour faciliter l'observation de la poche incubatrice.
4) Proasellus albigensis (Magniez, 1965). d adulte de 4,5 mm de la source de la Mouline du Go
(Albi, Tarn); (Cl. Bou leg.). Proasellus racovitzai presente une forme typique d'Asellide d'eau
libre (corps assez large, comme pour les especes epigees). On voit qu'une espece purement
interstitielle cst beaucoup plus grele et allongee. Noter en particulier les differences d'allongement du pleotelson et des uropodes.
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des maxillipedes visible. Chez Ie d, largeur maximale du corps au niveau des
pereionites V et VI (2,5 mm, alors qu'elle n'est que de 2,35 pour Ie VII et de 2,05
pour Ie pleotelson pour un d de 8,5 mm). Coxopodites visibles en vue tergale,
debordant lateralement les pereionites qui sont echancres. Pleonites libres I et II
etroits, en partie caches par la marge caudale du pereionite VII. Pleotelson
subcordiforme, legerement decroissant caudalement, aussi large que long, mais un
peu plus etroit que Ie pereionite VII. Pointe caudale bien marquee.
La plupart des individus, examines a l'oeil nu, pourraient passer pour totalement
depigmentes, car ils sont apparemment blancs et tous les organes de Zenker sont
parfaitement visibles par transparence. Toutefois, a la loupe binoculaire, un reseau
tres tenu de pigment sous-tegumentaire dorsal brun reste decelable. Quelques
individus, surtout des d, captures pres des resurgences sont d'ailleurs notablement
plus pigmentes. A l'oeil nu, ils semblent grisatres et sont donc tres semblables, du
point de vue de la pigmentation aux Proasellus meridianus provenant de stations
obscures (riviere souterraine de Padirac, sous-ecoulement de la Dordogne, par
exemple). P. racovitzai est donc une forme en 'etat instable de depigmentation'
(Vandel, 1964, p.482), comparable aux populations d'Asellus aquaticus cavernico/us de la Piuka souterraine (Slovenie). II serait interessant de disposer d'individus
vivants en nombre suffisant pour realiser des elevages en milieu eclaire afin d'en
etudier l'evolution chromatique.
Les yeux, punctiformes et pigmentes en brun, sont visibles sur to us les individus
(cf. photographies I et 2 de la pI. I). Ils ne font pas saillie, si bien que l'exuvie
anterieure de l'espece pourrait passer pour celle d'une forme anophtalme. Le plus
souvent, un ou deux amas pigmentaires et deux corneules tres reduites sont
presents, ce qui pourrait correspondre a un etat de regression oculaire assez
semblable au stade c defini par de Lattin (1939, fig. 2, p. 17) sur Asellus aquaticus
cavernico/us. On trouve ici un nouvel exemple confirmant la remarque de Vandel
(1964, p. 497): ' ... chez les cavernicoles, la disparition de la couleur du corps
precede regulierement celle des pigments oculaires ...'. II serait interessant de
pouvoir etudier egalement la sensibilite et les reactions de P. racovitzai a la lumiere.
Les organes de Zenker sont tres developpes, surtout chez les adultes. lis forment
des amas blanc-jaunatres dans tous les segments thoraciques ainsi que dans Ie
pleotelson. Chez quelques individus de grande taille, ils paraissent s'etendre plus ou
moins anarchiquement et envahir la cavite generale. On remarque en particulier la
presence d'un amas impair ferme occupant la partie medio-posterieure de la tete et
la partie medio-anterieure du pereionite I (photo.lII). Cet amas semble caractePLANCHE 1.
A
B
C
D
E

-

Extremite d'une antennule d'un d dc 9 mm; e = 100 microns.
Oostegite du maxillipede gauchc d'une" ovigerc dc 7,4 mm; c = 200 microns.
Pereiopode 1 d'un d de 8,7 mm; e = 400 microns.
La meme, d'une" de 6,7 mm; e = 200 microns.
Un pereiopode IV d'un d de 8,5 mm, appendice conforme cn crochet nuptial, e = 400
microns.
F - Marge later ale droite, en vue dorsale, du pereionite IV du memc, montrant Ie debordement du coxopodite; e = 400 microns.
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ristique de la lignee de P. meridianus, de meme qu 'un pont sternal entourant Ie
rectum et jQignant les organes de Zenker situes symetriquemcnt dans les portions
gauche et droite du pleotelson.
Appendices cephaliques: Caracteristiques du genre Proasellus. Antennules plus
courtes que la hampe de I'antenne. Leur hampe compte 4 articles et leur fouet
jusqu'a 15 articles chez les plus grands d. Dans ce cas, les 5 distaux portent chacun
une lame olfactive de 60 microns. Antennes atteignant 6,9 mm chez un d de 9 mm.
Hampe de 6 articles (2,6 mm) et fouet de 55 articles environ. Mandibules avec palpe
triarticule normales. Maxillules typiques avec lame interne a 5 tiges distales
subegales. Maxilles normales.
Maxillipedes:: Aspect caracteristique des Asellidae. Retinacle avec 6 crochets de
chaque cote (d) ou 4-5 (9). Epipodite normal avec une quinzaine de courtes soies
marginales lisses. Le maxillipede de la 9 ovigere porte un oostegite ('Wasserstrudelapparat') aussi developpe que celui des especes epigees voisines et muni d 'un
faisceau de 1410ngues tiges plumeuses a direction caudale.
PenHopodes: Cas des males: les pereiopodes sont longs. Leur taille croit progressivement du I au VII, sauf pour Ie IV qui est tres raccourci et differencie en crochet
rlUptial. Leurs longueurs respectives pour un d de 9 mm sont en millimetres: 2,97;
U2; 4,35; 2,75; 6,13; 7,04; 7,32 et leurs longueurs relatives en prenant Ie
?ereiopode II comme reference: 72, 100,106,67,149,171
et 178. Le raccour:issement et la specialisation du pereiopode IV sont nettement moins marques chez les d dont la taille est inferieure a 7 mm. C'est donc seulement a
partir de cette taille qu'ils acquereraient leur aspect adulte definitif. Pereiopode I a
propodite massif portant 3 phaneres ensiformes au bord sternal. Dactylopodite avec
une serie continue de 8 epines sternales assez courtes. Les dactylopodites des
pereiopodes II a VII portent generalement 4 epines sternales reparties en un groupe
proximal de 3 epines plus une distale isolee. Chez les plus grands d disponibles
(9-10 mm), les dactylopodites V, VI et VII possedent une epine supplementaire a la
serie proximale (4+1). Cas des femelles: Longueurs respectives des pereiopodes
d'une 9 adulte de 6,7 mm: 2,00; 2,72; 2,80; 3,58; 4,10 et 4,38 mm. Longueur
relative des memes: 74, 100, 103, 109, 132, 147, 161. Pereiopode I sans phaneres
ensiformes au propodite et dactylopodite a 6 epines sternales. Dactylopodites des
pereiopodes II a VII avec 2-3 epines sternales.
PLANCHE

G
H
I
J
K
L

-

2:

Plcopode
Plcopode
Extremite
Plcopode
Pleopode
Pleopode
microns.
M - Plcopode
microns.

I gauche, face sternale, d'un d de 9 mm; =400 microns.
II gauche, face sternale, du meme; e = 200 microns.
de l'endopodite du plcopode II droit, d'un d de 8,5 mm; e = 100 microns.
II gauche, face sternale, d'une 9 de 7,4 mm; e = 400 microns.
III gauche d'un d de 9 mm; e = I mm.
IV gauche, face sternale, du meme; a = linea area, t = linea transver~lis; e = 666
V gauche, face sternale, du meme; a = linea articularis, D = linea duplex; e = 666
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PlCopodes I 0: Protopodite subtrapezoi"dal, aussi long que large. Bord externe tres
convexe. Bord interne subrectiligne avec 1, rarement 2 crochets nltinaculaires, a
droite camme a gauche. Exopodite 2 fois plus long que large, portant 2-3 tiges Iisses
proximales internes, face sternale. Bords distal et interne garnis d'une serie continue
de 24-30 soies courtes, lisses et subegales. Dans la portion mediane de cette
armature se trouvent en general 1-2 longues tiges plumeuses, rappel d'un stade
ancestral. Enfin, 2 courtes soies Iisses sternales sont implantces sur la portion distale
de la rame.
Pleopodes II 0: Protopodite subquadrangulaire, a peine plus long que large. Son
bord interne, tres convexe, porte 6 tiges plumeuses. Exopodite biarticule, nettement plus long que l'endopodite. Article proximal court, a bord externe muni d'une
seule soie plumeuse, rarement deux. Article distal 2 fois plus long que large, a bords
subparalleles comme chez P. ibericus. 8-9 tiges plumeuses de 100 a 250 microns sur
la marge distale et 2 tiges analogues sur la portion distale de la marge externe. La
marge interne, normalement glabre chez la plupart des Proasellus, porte ici, en son
milieu, une unique tige plume use , comme chez P. coiffaiti de la grotte de Sare. Une
aire pilifere tergale existe, pres du bord distal interne de l'article. Endopodite
(organe copulateur) subcylindrique, aussi large, mais plus court que I'endopodite.
Son aspect general rappelle celui de P. mcridianus: portion proximale avec un fond
legerement excave, sans apophyse interne; portion distale typique du genre et
voisine de celie observee sur P. coiffaiti. Le goulot fendu, court et tres large est
nettement evase distalement. II montre un terme de passage entre Ie type P. ibericus
ou P. coiffaiti et Ie type P. solanasi qui se rapproche davantage du terme de cette
evolution (P. meridianus). Apophyse tergale massive, ,I sommet arrondi et inclince
vers l'exterieur. L'angle entre les axes du goulot et de l'apophyse parait voisin de
80°.
PlCopodes II 9: Assez allonges, de forme subtriangulaire typique du genre. Leur
bord externe porte une serie continue de 8 longues tiges plumeuses.
Pleopodes III des deux sexes: Exopodite indurc plus long que large, divise en 2
articles par une suture a peine oblique. Article proximal plus petit que Ie distal.
Marge ext erne et distale de la rame avec une rangee continue de tiges courtes. Celles
de la moitie proximale sont lisses, les autres sont cilices. Une rangee de soies
submarginales internes sur la face sternale. Endopodite petit, subovalaire et charnu.
Ph!opodes IV des deux sexes: Exopodite ovalaire presque I fois '12 plus long que
large, divise en 2 articles. L'aire respiratoire (area) est tres developpee par suite de la
migration de la linea area jusque contre la linea transversalis de la rame. Ces sutures,
tres rapprochees l'une de l'autre, restent encore bien individ ualisees sur la majeure
partie de leur longueur, sauf vers Ie bord interne ou elles se confondent. La linea
conjungens, souvent invisible, est seulement amorcee vers Ie bord externe quand elle
existe. Elle marque alors la limite d'une serie de 10 tiges courtes et lisses, inserees
sur la marge externe du premier article. Entre ces tiges, une bordure finement ciliee
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souligne la marge externe jusqu'a
la limite de la linea transversalis. Endopodite
charnu subcirculaire,
plus petit que l'exopodite.

Pleopodes V des deux sexes: Exopodite subcirculaire,
1 Y2 fois plus long que large.
La linea articularis et la linea duplex sont encore nettes et Ie divisent en 3 articles.
La premiere suture, rectiligne, delimite un article distal charnu de surface importanteo Par contre la linea duplex est tres convexe, surtout sur la face sternale, ce qui
reduit la hauteur de l'article intermediaire,
charnu, dans sa partie mediane. Le bord
externe
de l'article
proximal,
indure,
porte 3 tiges lisses. Endopodite
charnu
ovalaire, moins long et moins large que I'exopodite.

Uropodes: Bien developpes, ils sont a peine plus courts que Ie pleotelson chez Ie d.
Ceux de la 9, proportionnellement,
un peu moins longs. L'endopodite
est legerement
plus long que l'exopodite,
comme chez les autres especes du genre.
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Comme les deux especes que no us avons decrites recemment
(P. solanasi, forme
anophtalme
d 'Espagne meridionale
et P. cOiffaiti, forme oculee de la grotte de
Sare), P. racovitzai s'inscrit naturellement
dans la Iignee evolutive du genre ProaselIus qui a abouti a l'epanouissement
de l'espece moderne a vaste repartition:
P.
meridianus. On peut distinguer 6 stades:
I) A la base de cette Iignee, il faut imaginer des formes dont l'organe copulateur
aurait une structure
assez semblable a ce que nous trouvons chez les 3 especes
endemiques suivantes:
Proasellus ibericlls (Braga, 1946), des eaux epigees du Portugal septentrional.
- P. infirmus (Birstein, 1936), forme oculee d'une source karstique de Transcaucasie occidentale.
P. monsferratlls (Braga, 1948), forme oculee d'une source de Kabylie. A ce
stade, l'angle entre l'apophyse
tergale et Ie goulot de l'organe copulateur
est
encore faible. Le diametre du goulot reste mediocre et decrolt distalement.
Sa
marge n'est pas encore reflechie en corolle.
2) Le stade evolutif suivant de la Iignee pourrait etre represente par les endemiques
suivants:
- P. istrianliS (Stammer, 1932), forme oculee des eaux souterraines de l'lstrie.
- P. remyi (Monod, 1932), forme littorale oculee du lac d'Ohrid.
.
- P. monodi (Strouhal,
1942), forme oculee d 'une source karstique d 'Epire. On
note a ce stade l'existence d 'un goulot court, mais de fort diametre.
3) Chez les especes suivantes:
- P. arnautovici (Remy, 1932), forme oculee littorale du lac d'Ohrid.
- P. coiffaiti Henry et Magniez 1972, forme oculee de la grotte de Sare.
- P. racovitzai n.sp., la marge distale du goulot a de plus en plus ten dance a s'etaler
perpendiculairement
a l'axe longitudinal
de l'organe.
Le diametre
du goulot
s'accroit donc distalement
et l'aspect en corolle s'ebauche.

180

J.-P.

HENRY et G. MAGNIEZ

4) - P. soianilsi Henry et Magniez 1972, forme anophtalme de la province de
Malaga nous montre un stade encore plus evolue. L'evasement du goulot s'accentue et l'angle entre les axes de celui-ci et de l'apophyse tergale s'accroft
notablement.
5) - P. xavieri (Braga, 1956), forme oculee de l'etang de Fermentelos au Portugal,
fournit un stade tres evolue. La longueur et Ie diametre du goulot se sont encore
accrus. L'angle entre goulot et apophyse est devenu obtus. L'organe copulateur
est preque identique a celui de l'espece moderne P. meridianus qui semble
marquer Ie terme de ce processus, (6eme stade).
Ce schema a uniquement pour but de tracer les etapes probables de l'evolution qui a
modele Ie dispositif copulateur dans cette lignee d' Aselles. Pour P. racOJIitzai, il
n'implique pas que l'espece, sous sa forme actuelle, soit a l'origine de P. meridianus .
En effet, P. racovitzai montre par ailleurs des caracteres morphologiques de type
cavernicole, comme l'extension des aires charnues sur les pleopodes IV et V. Ce
n'est donc qu'un rameau lateral de l'arbre genealogique de P. meridianus. 11jalonne
une etape intermediaire de l'evolution du pleopode II. Cette etape a du etre
representee, a une epoque reculee, par des especes epigees a vaste repartition.
La connaissance des Asellides et en particulier du genre perimeditterraneen
Proasellus n'a pu progresser que grace a l'etude des especes reliques pigmentees-oculees ou des especes anophtalmes voisines. Les exemples recents de P. soianasi, P.
coiffaiti et P. racovitzai montrent que l'inventaire faunistique est loin d'etre dos,
meme dans des regions karstiques considerees comme bien explorees, car ces
especes sont endemiques, souvent cantonnees dans un reseau hydrographique restreint. Pour Ie Goueil-di-Her, it semble que P. racovitzai ne soit insta1le que dans les
eaux libres de la zone de circulation permanente ou les individus sont par ailleurs
extremement dissemines (Lescher-Moutoue et Gourbault, 1970), alors que Stenaseiius virei hussoni, qui cohabite avec l'Ase1le, vit egalement dans les milieux interstitiels associes a cette zone, mais s'etend egalement vers Ie haut, dans la zone
d'infi1tration et de ruissellement sou terrains du massif (Magniez, 1971). Les recllerches entreprises sur les reseaux karstiques immediatement voisins (Rouch, 1970),
n'ont pas permis la mise en evidence de l' Aselle dans leurs eaux et nous ignorons les
raisons qui s'opposent actue1lement a l'extension de P. racovitzai dans Ie reseau de
surface.

PLANCHE 3:
Schema illustrant I'evolution probable de I'extremite de l'endopodite des pleopodes II 0 dans la
lignee du genre Proasellus menant
I'espcce moderne
vaste diffusion Proasellus meridianus
(Rae.). La structure de cet organe copulateur chez certaines especes anciennes, aujourd'hui
endemiques, (Peninsule iberique, Kabylie, lac d'Ohrid), correspond it plusieurs etapes de cette
evolution. La lignee de P. meridianus inclut de plus de nombreuses especes anophthalmes de la
province ibero-aq uitaine, dont la differenciation a du etre tres precoce. Pour la clarte du
schema, leur endopodite n'a pas ete figure.
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DONNEES BIOLOGIQUES SOMMAIRES SUR LA NOUVELLE ESPECE
Elles sont encore fragmentaires, car elles correspondent a des observations poursuivies durant quelques mois sur un tres petit nombre d'individus. II nous paraft
cependant interessant d 'en faire mention, car elles permettent de mieux caracteriser
l'espece.
L'elevage en laboratoire de cette espece oculee souterraine est parfaitement
realisable. Les individus ont ete maintenus a l'obscurite dans des chambres climati0
sees a 100C, soit environ 2 au dessus de la temperature de leur biotope nature!. IIs
sont nourris de feuilles d'Orme macerees ou de fragments de bois en decomposition,
comme les especes anophtalmes etudiees en meme temps. P. racoJ'itzai, comme les
autres Aselles, est strictement vegetarien. Dans les conditions d 'elevage, la duree de
l'intermue de l' Aselle adulte est du meme ordre que celle des autres Asellides
hypoges: environ 2 mois 11 pour nos exemplaires. Ce ralentissement de son rythme
de mue permet d'estimer que la longevite de l'espece est de plusieurs annees. A titre
de comparaison, rappelons que les Aselles epiges, P. meridianus, par exemple, vivent
generalement un an et que leur intermue dure une quinzaine de jours.
Quelques precisions sur la reproduction peuvent etre apportees. Nous avons
observe la formation de couples durables entre 0 et 9, ce qui semble indiquer que la
fecondation est precedee d'une chevauchee nuptiale de duree indeterminee. Un tel
comportement sexuel a ete decrit chez les especes de surface (A. aquaticus, P.
meridianus), mais non chez les Proasellus anophtalmes hypoges. Chez ces derniers,
l'accouplement serait tres bref et ne serait pas precede de la formation de couples
durables. Chez les Asellides cavernicoles, la meme regression du comportement
sexuel que chez les Amphipodes semble s'etre operee. En ce qui concerne P.
racovitzai, l'etude morphologique du 0 laissait prevoir la subsistance d 'une cheva uchee nuptiale: les pereiopodes IV des grands 0, transformes en crochets nuptiaux
parfaits montrent que cette specialisation anatomique est toujours fonctionelle.
Parmi les 9 mises en elevage debut janvier 1971, nous avons obtenu une ponte,
courant fevrier de la meme annee. Le nombre d'oeufs contenus dans Ie marsupium
de cette 9 de 6 mm etait de 12. Par contre, une autre 9 recoltee ovigere (6 mm
egalement), portrait 33 embryons. Pour la 9 en elevage, la duree d'incubation est
comprise entre 7 et 11 semaines, la date exacte de la ponte n'etant pas connue.
Cette duree est tres voisine de celles des Proasellus hypoges (Proasellus cavaticus,
par exemple), relevees par l'un de nous (l-P.H.). Elle est au contraire nettement plus
longue que les durees d'incubation des especes epigees (15 jours environ, a temperature normale).
PLANCHEJI
I) Chromosomes
somatiques
(plaque
metaphasique)
de Proasellus meridianus.
Preparation
realisee
partir d'un oeuf en COUTS de segmentation.
e = 6,5 J.1
2) Chromosomes
somatiques (plaque metaphasique)
de Proasellus racovitzai. Preparation
realisee partir d 'un oeuf en cours de segmen ta tion. e = 10 J.1
3) Plcopode II gauche, face sternale, d 'un mille de Proasellus racovitzai. e = 150 J.1.
4) Endopodite
(organe copulateur)
de l'apprendice
precedent.
L'evasement
distal du goulot,
caracteristique
de cette lignee de Proasellus, est bien visible. e = 53 J.1.
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Comme chez tous les Asellides, les jeunes quittent la poche incubatrice ,I l'etat
larvaire, puis subissent plusieurs mues dans les semaines suivantes pour acquerir leur
morphologie d'adulte. Les caracteres de ces differents stades seront precises prochainement dans Ie cadre d'une etude detaillee du developpement postembryonnaire de P. cavatieus (1-P.H.). 1ci, Ie rythme des mues et la croissance des jeunes
rappellent ceux des especes anophthalmes. 6 embryons de la « etudiee ont ete
extraits du marsupium pour l'etude du lot chromosomique de l'espece, les 6 aut res
sont nes presque simultanement. 6 jours apres la liberation, la « a rejete son exuvie
posterieure. L'exuvie anterieure a suivi 48 heures apres. Ces durees pour la mue
postgenitale sont les memes que pour d'autres Proasellus souterrains, comme P.
cavaticus. Au cours de cette mue, la perd sa poche incubatrice et il ne subsiste que
des oostegites non fonctionnels, de taille reduite, dont I'aspect rappelle ceux des «
de P. meridianus au repos sexuel. Le maintien en elevage de cette « a permis d'avoir
une idee du rythme des reproductions. Cet Aselle a subi une nouvelle mue
parturielle en septembre 1971 et a pondu quelques oeufs. On pourra donc envisager
l'existence de deux pontes par an dans l'espece. Ces resultats demandent a etre
confirmes par des elevages plus durables sur un materiel plus abondant, mais ils
laissent neanmoins prevoir un cycle biologique de type cavernicole pour P. racovitzai.

«

Equipement chromosomique de la nouvelle espece: Les donnees caryologiques sur
les Asellides restent fragmentaires. Elles concernent principalement les trois especes
epigees communes: Asellus aquaticus, Proasellus meridial1us et P. coxalis, dont de
nombreux auteurs ont determine les lots chromosomiques (2n = 16 pour Ie premier,
2n = 10 pour Ie second et 2n = 12 pour Ie troisieme). On a eu tendance a penser que
ces faib1es nombres etaient va1ab1espour I'ensemble des Asellides.
Une seule forme souterraine avait ete etudiee jusqu'a present (P. cavaticus) dont
I'un de nous (Henry, 1967) a donne sans ambigui'te Ie nombre chromosomique
(2n = 24). Dans les conditions actuelles, il est bien difficile de se faire une idee
exacte de 1'evolution des garnitures chromosomiques des Asellidae. 11faudrait pour
eela connaitre Ie nombre de chromosomes des especes oculees endemiques citees
plus haut, ainsi que celui des formes anophtalmes. Pour apporter une donnee
supplementaire dans ce domaine, nous avons etudie l'equipement chromosomique
de P. racovitzai, forme dont nous avons par ailleurs souligne l'interet phylogenetique.
Le nombre de chromosomes somatiques a ete etabli par l'examen des premieres
divisions de segmentations de l'oeuf selon les techniques habituelles d'etudes des
chromosomes. Le denombrement a ete assez facile, comme en temoigne la photographie nO 2, Planche 11 representant une plaque metaphasique ou sont bien
individualises 22 elements. L'equipement chromosomique de P. racovitzai s'etablit
donc a 2n = 22.
Un chiffre voisin (2n = 24) s'observe chez P. cavaticus, alms que les especes
modernes de Proasellus epiges presentent des nombres beaucoup plus faibles (cf.
Planche 11/1). On peut donc penser que les formes primitives du genre Proasellus
possedaient un nombre chromosomique relativement eleve (2n = 24 chez P. cavati-
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cus, par exemple).

Ce nombre
s'est considerablement
reduit chez les especes
actuelles a vaste repartition.
Malheureusement,
les renseignements
que nous possedons sont encore trop succincts pour tenter d'etablir l'evolution
d'une formule a
l'autre, en particulier pour faire deriver la formule de P. meridianus (10) de celie de
P. racovitzai, dont l'etude morphologique
nous a pourtant montre sans arnbigui"te
l'etroite parente.

RAPPEL

DE LA LlSTE DES ESPECES

D' ASELLlDES

DE FRANCE

La faune d'Asellidae de France est constituee
principalement
par des especes (16),
soit epigees, soit hypogees, du genre Proasellus Dudich. On y rencontre de plus la
forme oculee tres commune
dans la moitie Nord du pays: Asellus (Asellus)
aquatiCltS (L) sensu Racovitza, 1919, qui est tres isolee dans la faune d'Europe
occidentale,
puisque
la presque
totalite
des representants
du genre Asellus
n.def. se trouvent
dans l'Extreme-Orient
boreal et au Japon; ainsi que l'espece
anophtalme
endemique
Conaselllls (? ) heilyi (Legrand, 1956), d'une riviere souterraine du Poitou, qui presente des affinites avec les genres nord-americains
ou Ie
genre lusitanien Bragaselllls.

Liste des Proasellus ocules de France
1) Proasellus coxa lis (Dollfus, 1892),

subsp. banyulensis Racovitza,
1919: eaux
epigees des fleuves cotiers mediterraneens,
des Pyrenees-orientales
aux Alpesmaritimes; souvent dans les eaux souterraines de la meme region.
2) Proasellus meridianus (Racovitza,
1919): forme autochtone
des eaux epigees de
l'Ouest de la France. Des peuplements
dissocies dans les bassins de la Loire
(Vienne, Creuse, rivieres du Morvan), de la Seine (Douix de Chatillon), de la Saone
et du Rhin. Nombreuses
populations
dans les eaux souterraines
(gouffre de
Padirac, grotte de St-Gery, puits en Bretagne, etc ...). Semble absente dans l'aire
de P. coxalis.
3) Proaselllls coiffaiti Henry et Magniez, 1972: forme endemique des grottes de
Sare (Pyrenees-Atlantiques).
4) Proaselllls racovitzai n.sp: forme endemique du systeme karstique du Goueil-diHer (Haute-Garonne).

Liste Des Proasellus Allophtalme de France
Groupe ()zvaticus
5) Proasellus cavaticus (Leydig,

1871), sensu Henry 1971: eaux souterraines
de la France, avec des stations karstiques plus meridionales.
6) Proasellus valdensis (Chappuis, 1948): eaux souterraines du Jura meridional
des Prealpes calcaires.
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PLANCHE 4:
Carte schematique
de la France, avec les principaux reseaux hydrographiques.
Lesdiffercntcs
cs.
peces du genre Proasellus sont notees avec Ie meme numero que dans la Iiste incluse dans la texte:
1 = P. coxalis, subsp. banyulensis ou coxa lis; 2 = P. meridianus. Dans Ie cas de ces cspcces epigecs
vaste diffusion,
la localisation
des chiffres correspond
en general :l un peuplement
regional
generalise et non :l une simple station. 3 = P. coiffaiti; 4 = P. racovitzai n.sp.; 5 = P. cavaticus;
6 = 1'. vaiden sis; 7 = P. walteri; 8 = P. strouhali subsp. puteanus; 9 = 1'. synaselloides; 10 = P.

a

spelaeus; 11 =P. spelaeus aquae-calidae; 12 =P. albigensis; 13 =P. vandeli; 14 =P. berolli;
15,= P. boui; 16 = P. burgundus. Les stations des especes souterraines sont indiquees par des
figures:

carre noir = biotope

karstique,

triangle

nair = biotope

phreatique.
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7) Proasellus walteri (Chappuis, 1948): petite forme interstitielle des nappes
alluviales des bassins de la Saone et du Rhone.
8) Proasellus strouhali (Karaman, 1955), subsp. puteanus Henry 1966: nappes
phnlatiques de Bourgogne et regions avoisinantes.
9) Proasellus synaselloides (Henry, 1963): eaux souterraines du Var et de I'Ardeche.
Groupe d affinites iberiques (lignee de P. meridianus)
10) Proasellus spelaeus (Racovitza, 1922): eaux souterraines du massif des Arbailles
(Pyrenees-A tlantiques).
II) Proasellus spelaeus aquae-caUdae (Racovitza, 1922): eaux souterraines des
vallees du Gave d'Ossau et du Gave d'Aspe (Pyrenees-Atlantiques).
12) Proasellus albigensis (Magniez, 1965): forme allongee mont rant une nette
adaptation ~ la vie interstitielle. Nappes alluviales du Tarn.
13) Proasellus vandeli Magniez et Henry, 1969: eaux souterraines du bassin du
Gave de Mauleon (Pyrenees-Atlantiques).
Formes d affinites balkaniques:
14) Proasellus beroni Henry et Magniez, 1968: eaux souterraines de Corse centrale.
15) Proasellus boui Henry et Magniez, 1969: nappes phreatiques du Gardon d'Ales
(Gard).
16) Proasellus burgundus Henry et Magniez, 1970: riviere souterraine de Beze
(Cote-d'Or).
(Manuscrit termine Ie 9 octobre 1971).

RESUME
Description d'une espece nouvelle du genre Proasellus Dudich. Proasellus racovitzai
n.sp. est tres largement depigmente, possede des yeux reduits et mene une vie
troglobie dans Ie systeme hydrographique souterrain du Goueil-di-Her (Haute-Garonne, France). L'espece est un representant endemique ancien de la lignee evolutive menant a la forme epigee moderne P. meridianus (Racovitza). Nombre chromosomique de la nouvelle espece: 2n = 22.
SUMMARY
Description of a new species of the genus Proaselllls Dudich. Proasellus racovitzai
n.sp. is widely depigmented. The eyes are reduced. It lives in the underground
stream of the Goueil-di-Her cave system (Haute-Garonne, France). The species is an
old, endemic form of the phyletic line of the modern epigean species P. meridian us
(Racovitza). Chromosome number of the new species: 2n = 22.
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ANDERSON, James D. and Paschal J. MARTINO. (Rutgers Univ. Newark,
New Jersey, USA.) Food habits of Ewycea longicauda longicauda. Herpeto logica, 23(2): 105-108,1967
Stomach contents included a large percentage of Orthoptera, Coleoptera. Hymenoptera and Araneida.

BALABANOFF, Vassil AI. (Clin. Dermato-VeneroI., Univ. Med Sofia, Sofia,
Bulgaria.) Etudes comparees des Dermatophytes isoles de grottes et
d'etables en Bulgarie. Mycopathol. Mycol. Appl. 32(3): 237-248. 1967.
In 18 of 28 soil samples, collected from stables, the imperfect stage of primitive
Dermatophytes was isolated: Microsporum gypseum, 15; Keratinomyces ajelloi, 7;
and Microsporum cookei, 2. An abundant flora of different fungi, including
Chrysosporium species was found with the Dermatophytes. Trichophyton mentagrophytes could not be discovered in the soil samples.

BALAZS, D. Karst regions in Indonesia. Karszt-es Barlangklltatas, 5: 1963-1967,
61p. 1968.
In this paper, karst regions are discussed against the general physiographical
background. Most of Indonesia's karst areas have developed in Tertiary calcareous
marine deposits with the most outstanding karst landforms in the Sulawesi karst
area (Celebes). The largest and best-known karst areas of the archipelago have been
formed on limestone plateaus of Upper Tertiary Age (mainly Miocene) - in South
Java and West Irian, for example. These areas are mainly reef-limestones which
form, despite their young age, a comparatively hard, compact sequence providing
good stratigraphic conditions for the development of typical karstic surface and
sub-surface features. The Miocene reef-limestones, which make up more than 50
percent of the present-day karst areas, have been little affected by folding. Their
emergent fault-blocks are horizontally stratified or only slightly tilted.
The elevation of the Indonesian karst regions varies, in general, between 200 and
600 m. Single blocks soaring to 1,000 m are rare and high karst plateaus are known
only in the central mountain range of West Irian (West New Guinea). The karst
regions form a number of sub-types within the group of tropical landforms, the
most significant are conical karst (Kegelkarst) and pinnacled karst (Turmkarst).
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BARR, Thomas C. Jr. (Dept. Zoo\. Univ. Kentucky, Lexington, Kentucky, USA).
Observations on the ecology of caves. Amer. Natur. 101 (922): 475492.
1967.
Species, density, dispersal potential, and other aspects of the ecology of troglobites
are profoundly influenced by continuity of limestone in which their cave habitats
are developed. Cave communities in a region of complex geologic structure
(Appalachian valley) were compared with those of broad, flat-lying karst areas :n
Indiana, Kentucky, and central Tennessee (Mississippian plateaus); special attention
was given to eyeless trechine beetles (Coleoptera: Carabidae) because this group of
troglobites is widely distributed and contains about 180 endemic species in
different cave systems. More species per unit area of limestone occur in the
Appalachian valley, where subterranean dispersal is limited by narrow, anticlinal
strike belts of limestone. Subterranean dispersal has taken place over considerable
distances in the Mississippian plateaus, where high dispersal potential leads to rich
species diversity and frequent sympatry. The more complex cave communities of
the Mississippian plateaus permit an increase in modal size of beetles (and perhaps
other troglobites) and result in greater population density and stability. Ancestors
of troglobites probably entered caves first as troglophiles, with gene flow initially
continuous between epigean and hypogean populations. Extinction of epigean
populations by (chiefly Pleistocene) climatic events effected geographic and genetic
isolation in the caves. The mechanism of eye and pigment reduction probably
involves the initial reduction in genetic variability and reconstruction of the
epigenotype which accompanies the speciation process.

BARR, Thomas C. (Dept. Zoo\., University of Kentucky, Lexington, Kentucky,
USA). Three new cave trechines from Mexico. Ciellcia 25(5): 161-166.
1967.
The second, third and fourth known species of troglobitic trechines from Mexico
are described: Paratrechus (Hygroduvalius) pallescells n. sp. and Mexaphaellops
elegalls n. sp. from the Sotano de Tejamanil, Queretaro, and Mexaphaellops fishi n.
sp. from a small cave in EI Valle de los Fantasmas, San Luis Potosi. Both caves are
at high altitudes (2900 m and 2800 m, respectively.)

BARR, Thomas C., Jr. (Dept. Zoo\., Univ. Kentucky, Lexington, Kentucky, USA)
Cave Carabidae (Coleoptera) of Mammoth Cave: 11.Psyche. J. Entomol.,
74(1): 24-26.1967.
Six sub-species of troglobitic trechines, Neaplzaellops tellkampfii Erichs and five
Pseudanophtlzalmus sub-species, inhabit the caves of Mammoth Cave National Park,
Kentucky, and all six sub-species coexist sympatrically and syntopically in Mammoth Cave itself. Four of the six sub-species have geographic ranges which overlap
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at Mammoth Cave. The five Pseudanophthalmus sub-species represent four species
groups of the genus. Two closely similar sub-species (P. menetriesii Motsch. and P.
striatis Motsch.) have different feeding habits in Mammoth Cave.

BARR, Thomas C., Jr. (Dept. Zool., Univ. Kentucky, Lexington, Kentucky, USA)
Cave ecology and the evolution of troglobites. In: Evolutionary biology.
Vol. 2. Appleton-Cen tury-Crofts: New York. 35-[ 02. 1968.
Troglobites have evolved from colonies of troglophiles which became isolated in
caves through extinction of surface populations of the troglophiles. During
reconstruction of the epigenotype which follows isolation, severe selection, sampling error, pleiotrophy, and polygeny, as well as limited genetic potential interact to
expedite adaptation to the cave environment. Loss of eyes, melanin pigment, and
other characters of little or no selective value in caves occurs as a pleiotropic
byproduct of selection for adaptively advantageous characters. Later adaptations in
troglobite evolution include (in some species but not all) hypertrophy of sensory
structures other than eyes, metabolic economy, increase in egg size and decrease in
egg number, and population density-dependent
cannibalism. Reproduction is
probably more or less seasonal in most troglobites.

BARR, Thomas C. Jr. (Univ. Ky., Lexington, Kentucky, USA.) and Carl H.
KREKELER. Xenotrechus, a new genus of cave trechines from Missouri
(Co1eptera: Carabidae). Ann. Entomol. Soc. Amer., 60(61): 1322-1325:
1967.
Xcnotrcchus (n. sp. type X. Denticollis) and X. condei, n. sp. are described as the
first troglobitic trechines to be discovered west of the Mississippi River in the
United States. These beetles are known at present only from caves of the narrow
outcrop of Mississippian limestone in southeastern Missouri. Morphologically
related to Geotechus (southern France) and Chactoduvalius (Bihar Mountains,
Rumania), rather than to any of the trechine genera of the southeastern United
States, Xenotrechus represents a phyletic line of trechine beetles (Aphacnops series)
previously unknown in North America.

BAR-YOSEF, O. and E. TCHERNOV. (Dept. Archaeol., Hebrew Univ. Jerusalem,
Israel.) Archaeological finds and the fossil faunas of the Natufian and
Microlithic industries at Hayonim Cave. (Western Galilee, Israel). Israel 1.
Zoo I. , 15(3/4): 104-140.1966.
Description is given of 2 prehistoric cultures and the fossil faunas, excavated from a
new prehistoric site, known as Hayonim cave, located in the northern part of Israel
(western Galilee). In the first part the work deals with the lithic assemblages found
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up till now; the Natufian and the Microlithic industries. Older lithic industries are
to be found in deeper layers. The rich fossil documentation is demonstrated in the
second part.
BEIER, M. Some Pseudoscorpionidea from Australia, chiefly from caves. Australian
Zool., 14(2): 199-205.1967.
Four species of Pseudoscorpions, three of them new, are recorded from New South
Wales caves. A fifth species, Sundochernes delVae Beier, is recorded from birds'
nests in hollow trees. Sathrochthonius tuella Chamberlin is recorded from guano in
the Southern Limestone, Jenolan Caves, and the Basin Cave, Wombeyan. This true
cave-dwelling species was originally described from an unnamed cave, possibly in
the Blue Mountains of New South Wales. MorikalVia caJlicola Beier was taken in
guano from the Grill Cave, Bungonia. It is another troglobite with eyes and
eye-pigment greatly reduced. SUlldochemes guanophilus Beier was taken in guano
in Fig Tree Cave, Wombeyan, but is not cave adapted. Protochelifer caJlernarum
Beier was also collected from guano in Murder Cave, Cliefden, and Belfry Cave,
Timor. It is the first known cavernicolous species of the genus Protochelifer, which
is distributed in Australia and New Zealand.
BONNAMOUR, Louis. Premiere campagne de fouilles a la grotte du Pontet,
commune de la Burbanche (Ain). Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon. 36(3):
98-112.1967.
The author describes the location of the Pontet Cave, presents a map of the area,
and describes the search for artifacts of various civilizations which inhabited it and
the area. A chart presents details of types of materials found and photographs show
details of the area and equipment used. A stratigraphic chart shows levels at which
some of the important finds were made. Line drawings illustrate stone and bronze
instruments recovered in the digging.

BONNAMOUR, L. and R. DESBROSSE. L'Abri Gay a Poncin (Ain): Fouilles 1965.
Soc. Linll. i,yon Bull. Mens. 35(7): 319-328. 1966.
Exavations in the Gay Cave are described. Photographs of the operation are
presented as well as line drawings of some of the artifacts which were found. The
various layers found are dated and the oldest layer is thought to be Magdalenian.

BORUTSKII, E.V. (Moscow State Univ., Moscow, USSR). Presnovodnye Copepoda
Harpacticoida severnogo v'etnama. Zool.Zh. 46(7): 1015-1023. 1967.
In the sample from a cavern water reservoir in the mountain region Chi ne (Khoa
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Bin, North Vietnam)
seven species of Harpacticoida were found. Two of them,
described as new, (Attheyella (Canthosella) vietnamica and Elaphoidella vietnamica
are close to represen tatives of the subgenus Canthosella from the genus Atthcyella
and to species of the group (scwclli) from the genus Elaphoidella inhabiting the
islands Sumatra
and Java. The first and only finding of E. javaenis and E.
intermedia was recorded on islands of the Malay archipelago.
E. grandidieri is a
usual form in water reservoirs of the tropics and subtropics whereas Epactophanes
richardi and Phyllognathopus viguieri are cosmopolitic species. On the basis of the
first data obtained
on the harpacticoid
fauna of North Vietnam, it appears to be
more closely related to the fauna of the Malay archipelago
than to that of
Hindostan.

BOSCAIU,
N., and Viorica LUPSA (Botan.
Grad. Cluj. Rom.). Palynological
research in the "Grota Haiducilor"
cave near the Herculaneum
Spa. Rev.
Roum. BioI. Ser. Bot, 12(1/3): 137-140. 1967.
The upper layer shows a higher
deposited during the subboreal and
analyzed so far shows the prevalence
this type, the highest frequency
represented
in the present-day
flora
ssp. banotica. The analyzed fragment
the boreal and during the Atlantic
support
the chronological
dating
research.

frequency
of beech (Fagus) pollen probably
sub.Atlantic
age. The whole depth of the layer
of Pinus pollen of the Diploxylon type. Within
is shown by pollen of Pinus nigra affinity,
of the Cerna valley by Pinus pallasiana Lamb.
of the lower layer was deposited at the end of
age. The results of the palynological
analyses
established
on the ground of archeological

BOU, Claude, (Laboratoire
souterrain
du C.N.R.S. 09 - Moulis, France). Faune
souterraine
du Sud.Ouest du Massif Central. II - Contribution
a la connais.
sance de la faune des eaux souterraines
de I'Albigeois. Ann. SpeIcologie,
23(2): 441-473.1968.
A study of the fauna in underground
waters in the region of Albi: a region situated
in the Aquitaine Basin and on the South West border of the French Central Plateau.
The investigation
of the various types of circulation of underground
waters is dealt
with at the same time as the study of the fauna: Turbellaria, Q'w.tacea: Copcpoda,
lsopoda and Amphipoda.

BRANDON,
Ronald A. (Dept. Zool. Southern
Illinois Univ., Carbondale,
Illinois,
USA). Structure
of the eye of Haideotriton wallacci, a North American
troglobitic salamander..f.
Morphol., 124(3): 345-351. 1968.
The eye of Haideotriton wallacci is more reduced histologically
than those of other
troglobitic
salamanders.
The tiny eye is imbedded in a mass of adipose tissue. No
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extrinsic eye muscles are present. A rudimentary lens is present in about half of the
eyes examined. In two instances the lens is surrounded by a small chamber; most
eyes lack a chamber. The retina and iris are relatively undifferentiated. The
relatively massive massive retina lacks rods and cones, an outer plexiform layer and
subdivided nuclear layers. A tiny optic nerve runs to the brain.

CABIDOCHE, M. Note sur quelques publications
SpeLeologie. 23(2): 523-528. 1968.

de Henry de Bonvouloir. Anll.

A study of three publications by H. de Bonvouloir, published in 1866, 1868 and
1869 in the review of the Societe Ranwnd. Bagneres-de-Bigorre, including many
observations about the troglobitic coleoptera, found in the Pyrenees, and hitherto,
unknown to entomologists and biospeologists.
CEUCA, Traian. (Fac. Natur. Sci., Cluj, Roumania.) Contributions a la connaissance de faune des Diplopodes cavernicoles de l'Espagne. Pubi. lnst. Bioi.
Api., 42: 127-132.1967.
The list includes Polydesmus lusitanus, P. dismilus, Brachydesmus superus. Tonodesmus bolivari, from different localities in N .E. and S. Spain. Description is given
of Vandeleuma hispanica n. sp., from Navarra, a troglobiont closely related to V.
vasconicum living in the French side of the Pyrenees.

CHMIELEWSKI, Waldemar, Kazimierz KOWALSKI, Teresa NADEYSKANIKLEWSKA, and Lucjan SYCH. (Wyniki Badan Osadow Jaskini Koziami,
Saspowie Pow. Olkusz, Saspow, Poland) Wyniki Badan osadow jaskini
koziarni Saspowie pow. olkusz Folia Quarternaria. 26: 1-69. 1967.
The geology, archeology, and paleontology of the Koziarnia cave have been studied.
The paleozoological material consists of mammalian, amphibian, fish, snail, and
bird remains.

CHOATE, Jerry R. (Museum of Naturel History, the University of Kansas,
Lawrence 66044, USA) and Elmer C. BIRNEY. Sub-recent Insectivora
and Chiroptera from Puerto Rico, with description of a new bat of the
Genus Stenoderma. Jour. of Mammalogy, 49(3): 400-412. 1968.
A collection of sub-recent fossils from three caves in Puerto Rico includes
specimens of one species of insectivore and 12 species of bats. An extinct of the
genus Stenoderma is described as new. Macrotus waterhousii waterhousii is added
to the faunal list of Puerto Rico, and Tadarida brasiliensis is recorded for the first
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time as a sub-fossil from that island. The taxonomic status of Nesophontes edithae
and Monophyllus plethodon frater is reviewed.

CHOATE, Jerry R, and E. Raymond HALL (Mus. Nat. History, Univ. Kans.,
Lawrence, Kansas, 66044, U.S.A.) The new species of bats, genus Myotis,
from a Pleistocene deposit in Texas. A mer. Midland Natur., 78(2):
531-533.1967.
Two species of mouse-eared bats, genus Myotis, are named as new from a
Pleistocene deposit, about 20,000 years old, from a sealed cave in Travis Co., Texas.
They are related to the living Myotis velifer and Myotis evotis.

CHOPARD, L. Une espece nouvelle de Nocticola provenant d'une grotte du
Transvaal (Dictyopteres Nocticolidae). Bull. Soc. Entomol. fr., 71 (9/1 0):
307-310.1966.
N. leleupi, n. sp., was found in the large cave of Orhigstad, in a somewhat circular
room about 200 meters from the entrance where the temperature was 20°C.

CHRISTIANSEN, Kenneth and David CULVER (Dept. BioI., Yale Univ. New
Haven, Connecticut, USA). Geographical Variation and evolution in
Pseudosinella hirsuta. Evolution, 22(2): 237-255. 1968.
The geographic variation of 25 populations of the troglobitic Collembolan Pseudosine/la hirsuta was analyzed. Preliminary studies showed 12 cave-dependent (convergent) and three cave-independent (non-convergent) features with significant
geographic variation.
All cave-dependent features for each cave population show similar states of
advanced or primitive cave adaptation, with the exception of the extremely
phenoplastic mesothorax. On this basis each population can be placed in one of
several sequences of advanced to primitive conditions. Each sequence is largely or
entirely limited to a single geological region with a single evolutionarily advanced
region, and one to five, generally marginal, primitive regions.
The cave-independent features do not follow the same pattern, but do give some
indication of decreasing variability from the advanced to the primitive populations.
Each sequence of caves contains within it most or all of the variation seen within
the species. The main conclusions from this study are as follows:
I) The characteristics of P. hirsuta have evolved independently in at least four
different places.
2) Similarly, P. christianseni represents a continuation of the evolutionary trends
seen in P. hirsuta and this form has also evolved independently in at least four
different places.
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3) Dispersal of P. hirsuta occurred primarily via underground routes.
4) There is no indication of morphological discontinuity between different cave
sequences.
5) There is morphological evidence for genetic discontinuity between different cave
sequences.
6) The nature of the deduced genetic interchange, and the precise morphological
parallelisms makes the biological species concept inapplicable in this group. The
morphological species concept is applied and is envisioned here not merely as a
useful taxonomic device, but as a functional evolutionary unit.

COIFF AIT, H. (Laboratoire Souterrain du C.N .R.S. 09 Moulis, France). Coleopteres cavernicoles et humicoles de Corse. Description de deux formes
nouvelles. Ann. Speleologie, 23(2): 501-509. 1968.
Enumeration of ten species of Coleopterans (two forms of which are new in the
island) found in the caves of Corsica by P. Beron and of 80 Coleopterans (one new
subspecies Catops fuscus fuscoides) of which six are new in the island); found in
the mould and in the litter by the same naturalist.

CRIBB, A.B. (Dept. Bot., Univ., Queensland, Brisbane, Australia). An ecological and
taxonomic account of the algae of a semi-marine cavern, Paradise Cave.
Queensland. Univ. Queensland Pap. Dep. Bot .. 4(16): 259-282.1965.
Paradise Cave is a semi-marine cavern approximately 140 ft. long, penetrated by the
sea only during rough weather, and its algal vegetation is largely dependent on the
occurrence of freshwater spepage from roof and walls.

DRESCO, Edouard and Michel HUBERT (Laboratoire de Zoologie (Arthropodes) du
Museum, 61 rue de Buffon, Paris, France). Aranae Speluncarum Galliae.
Ann. SpeIeologie, 23(2): 483-500. 1968.
The authors list 38 species of spiders found in caves or underground cavities that
are distributed in 28 French departments.

DUNKLEY, l.R. and T.M.L. WIGLEY, editors. Review of speleological investigations in the Nullarbor Plain. Speleological Research Council Ltd., Sydney,
Australia, 1967. 62p.
This excellent well illustrated publication is a combined effort of two caving
societies and a number of expert Australian authors. A discussion on the early
history and exploration of Australia's largest limestone region (75,000 square miles)
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is followed by descriptions of some of the so-called deep caves and their
brackish lakes. Meteorological reports cover air temperature and movements both in
and outside the cave. Cave fauna is discussed both under species and caves and lists
are complete to date of publication. A most interesting report covers the finds of
the Tasmanian Wolf (Thylacine cynocephalus), one of which was complete with
skin and hair.
Anthropologists describe their finds and briefly discuss the original Aboriginal
tribes and their fears and beliefs of the plain.
The final report is a check list of caves and related features and this alone makes
it a valuable reference to all those interested in this unique part of Australia.

DURAND, J.P. (Laboratoire souterrain du C.N.R.S., Moulis, Ariege, France). Etude
des poissons recoltes dans la grotte de Umayalanta (Bolivie) Trichomycterus chaberti sp. n. Ann. Speleologie 23(2): 343-353. 1968.
A description of Trichomycterus
Torotore, Potosi, Bolivia.

chaberti, sp. n. from the cave Umalayanta at

DWYER, P.O. (Zoology Dept., Univ. Queensland, St. Lucia, Brisbane, Australia).
New records of the false vampire bat in Queensland. Helictite, 6(2): 3640.
1968.
Four new distribution records of the false vampire bat in Queensland are recorded,
and notes on the Mt. Etna population are given.
ER-JIAN, Dai (Inst. .vertebrate Paleontol., Acad. Sinica, Peking, China) and Bai
YUN-SHE. A Paleolith found in one cave in Shantung. Vertebrata Paiasiat,
10(1): 82-84. 1966.
Part of the artifacts made of vein-quartz was collected from the hearth layers and
loess-like deposits in a certain cave in Shantung. The other part of the collection,
together with some fragmentary fossils of the same period, was found in the heaps
of material having removed from the cave previously. They seem to be Paleolithic.
ESPANOL, F. (Mus. Zool., Barcelona, Spain) Los trequidos cavernicolas de la
Peninsula Iberica e Islas Baleares (Col. Caraboidea). Publicaciones Inst.
Bioi. ApI., 38: 123-151. 1965.
A review of
comments on
dius) ubachi
representative

the distribution of some species and numerous subspecies, with
morphology, ecology, and evolution is given. Geotrechus (Geotrechiis described from several caves in Province Lerida. It is the first
of the genus on the Spanish side of the Pyrenees.
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ESPANOL, F. (Mus. Zool., Barcelona, Spain.) Los pterostiquidos cavernicolas de la
Peninsula Iberica e Islas Baleares (col. Carabiodea). Publ. Inst. Bioi. Api .. ,
41: 49.68.1966.
Keys and distribution are given for 18 species included in the genera Molopidius,
Zariquieya, Henrotius, Troglorites, Lianoe, Platyderus, Pristonychus and Antisphro.
dus.

ESPANOL, F. (Mus. Zoo I. Barcelona, Spain. Interesantes descubrimientos bio.
speleologicos en la provincia de Castellon. Publicaciones Inst. Bioi. Api.,
40: 67.79. 1966.
Exploration of a cave near to Cabanes (Castellon, East Spain) has yielded
Microtyphius (s.str.) aurouxi n. sp. and Ildobates neboti n. sp. The new genus is
placed tentatively in the Dryptidae (Caraboidea); it represents a very highly evolved
lineage of cave dwellers, with a slender body and elongated appendages.

FILIPELLO, Sebastiano. (1st. Bot. Univ. Turin, Italy.) Florula della grotta del
caudano.Allionia, 11: 137.148.1965.
The cave is near Mondovi, Maudagna valley, Maritime Alps. The cave flora,
characterized by bryophytes, also includes algae and lichens. For the surrounding
area, pteridophytes, gymnosperms, monocots, and dicots are listed.

FOOSE, Richard M. Surface subsidence and collapse caused by groundwater
withdrawal in carbonate rock areas. Proc. 23 Int. Ceo!. Congress.
Prague 12: 155.166. 1968.
Lowering of the ground water surface in unconsolidated debris above carbonate
bedrock has caused surface subsidence and collapse near mining operations in North
America and Africa. Lives have been lost and tremendous property damage
incurred. The combination of deeper mining and improved ability to pump huge
quantities of water from the ground indicate the likelihood that these phenomena
will increase all over the world. They demand careful engineering geologic studies
for country planning.
Catastrophic sinkholes and large areas of subsidence result when the bedrock
surface is deeper than the original water surface. The size of these surface features
increases with greater thickness of debris and with greater water drawdown. With
increased irregularity of the bedrock surface the number and size of sinkholes
increases. Where the bedrock surface is more regular, subsidence is common.
Sinkholes seldom form where bedrock is not a carbonate. Sinkholes tend to form
above linear zones of deepest bedrock weathering, along faults, shear zones, and
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joints. They form almost instantaneously by rapid upward propagation of roof
spalls within a cavity in the unconsolidated debris after the litho static load exceeds
the ability of the arch to support it. They involve extensive downward migration of
debris into underlying cavernous rock.
Examples of these phenomena are described in Pennsylvania, U.S.A., and near
Johannesburg, South Africa. Detailed relationships between depth of mining and
pumping, extent of water drawdown, thickness of overburden, bedrock surface
characteristics, and the size and nature of sinkholes and subsidence areas is
described.
Gravity measurements combined with drill hole data and photogeologic mapping
have proved useful in delineating areas of very thick overburden within which
sinkholes might form. Seismic listening techniques offer promise for pinpoint
developing sub-surface cavities that might collapse. Other techniques for discovery
and warning are discussed.

GALLUS, Alexander (2 Patterson St., Nunawading, Victoria, Australia), Parietal
art in Koonalda Cave, Nullarbor Plain. Helictite 6(3): 43-49. 1968.
This paper gives a first description of the engraving discovered on the walls of
Koonalda Cave, Nullarbor Plain, South Australia. It gives a typologic assessment
with reference to known parietal art in the caves of Europe, and to cave
engravings discovered in the Katherine area of the Northern Territory, Australia.
It establishes the possibility of great antiquity and deals briefly with interpretation.
This announcement lays no claim to conclusiveness in the argumentation offered
as the facts relating to Australian Paleolithic Man and his environment are as yet
insufficiently known.
GEZE, Bernard. Observations sur Ie reseau de Holloch (Muotathal,
Schwyz, Suisse). Ann. Spehiologie, 23(2): 329-342. 1968.

Canton de

A survey of the geographical and geological conditions which made possible the
solution and the development of the greatest karstic network presently recognized
in the world.
GINET, R. (Section de Biologie Animale et Zoologie de la Faculte des Sciences de
Lyon, France). J. MATHIEU Comparaison des temperatures letales
superieures de Niphargus longicaudatus (Crust. Amphipodes) hypoges et
epiges. Ann. Speleologie 23(2): 425440. 1968.
The upper lethal temper"ature of two populations of Niphargus longicaudatus, one
from a surface biotope and one from a subterranean biotope, are studied here.
The two biotopes are different - the temperature is unstable in the surface
biotope and almost constant in the subterranean biotope.
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The upper lethal temperature (which was determined for 24 hours exposure)
differs for each population, according to the origin of the animals and the date of
sampling.
The individual variability is greater at the incipient lethal level than at high
temperatures. This variability denotes that acclimatization takes place when
exposure to high temperature exceeds 24 hours.

GOGALA, Matija (Inst. BioI. Univ. Ljubljana, Ljubljana, Yugoslavia.) Die Photorezeption bei Troglophilus neglectus Kr. Bioi. Vestn., 14: 91-96. 1966.
The photoreceptional abilities of the eyes of T. neglectus were studied. The spectral
sensitivity light and dark adaptation ability were measured and electroretinograms
were recorded. For comparison the same experiments were made on T. caviocola
Koll. and Dolichopoda araneiformis Burm. The results show that the basic
functions of the eyes in these pit locusts are well preserved.

GOODNIGHT, Clarence J. (Amer, Mus. Natur. Hist., New York, USA) and
Marie L. GOODNIGHT. Opilionids from Texas caves. A mer. Mus.
Novitates 230 I: 1-8. 1967.
The new species are Hoplobunus madlae, N. russelli, Texella mulaiki, I. reddelli.
GRADZINSKI, Ryszard and Andrzej RADOMSKI. Pizolity z jaskin kubanskich (Pisoliths from Cuban caves) (in English with Polish summary). Polskie
Towarz. Geo!. Rocznik, 37(2): 243-266. 1967.
Pisoliths in Cuban caves are found in the flat bottom of caves (pisolithic fields) and
in small-scale depressions; differences are recorded in the internal structure and
shape of the pisoliths. In pisolithic fields, formed during seasonal flooding of the
cave floor, thick uncemented layers of pisoliths cover considerable areas. These
pisoliths, observed in caves of Caguanes Peninsula, show no evidence of abrasion,
and have a predominance of spheroidal forms, smaller bulk specific gravity, absence
of aphanitic calcite and inconspicuous recrystallization. Those in small depressions,
as in Cueva del Amistad, were formed either completely or partially immersed in
water; they have diversity in shape, ubiquitous evidence of abrasion, larger specific
gravity, aphanitic primary laminae and common evidence of recrystallion.
GUILDAY, John E. (Carnegie Museum, 4400 Forbes Avenue, Pittsburgh, Pa.,
U.S.A.) and Eleanor K. ADAM. Small mammal remains from Jaguar
Cave, Lemhi County, Idaho. Tebiwa, 10(1): 26.36.1967.
A minimum of 13 species of Rodentia, 5 species of Lagomorpha, and 13 species of
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medium to small sized Omlivora are discussed. The collared lemming Discrostonyx
cf. torqllatus, and the black-footed ferret, Mustela nigripes, are reported from Idaho
for the first time. The remaining are still known in the area. Climatic change during
deposition ;s shown by normally incompatible species being found together.
Absence of wuthern forms and presence of hearths dating 11,000 B.P. make it
probable that deposition began in late Wisconsin (Pinedale) times and was
completed before the Altithermal Period.

HALL, L.S. (Div. Wildlife Res., Commonw. Sci. and Ind. Res. Organ. Canberra,
Australia). Transfer of newborn offspring in the bat Miniopterus schreibersi. A list. J. Sci. 30(4): 145.1967.
In Wee Jasper Cave, New South Wales, this species transferred its newborn from a
cave where parturition occurred to a traditional maternity cave, five miles away.

HARRISON, R.A. Australian glow-worms of the genus Arachnocampa
(Diptera: Mycetophilidae). Pacific Insects, 8(4): 877-883. 1966.

Edwards

The genus Arachnocampa Edwards is re-examined and divided into two sub-generaArachnocampa Edwards and Campara Harrison. In the subgenus Arachnocampa,
Harrison places the New Zealand species Arachnocampa (Arachnocampa) luminosa
(Skuse) and the tasmanian speciesA. (A.) tasmaniensis Ferguson. A redescription is
given of the latter species from material collected from Entrance Cave and Exit
Cave, Ida Bay, and from Cashion Creek Cave, Florentine Valley. Two new species
are placed in the subgenus Campara. Arachnocampa (Campara) richardsae Harrison
occurs in New South Wales and may also occur in Victoria. 1'1 New South Wales
specimens have been collected from a railway tunnel at Newnes (type locality),
from Hazelbrook in the Blue Mountains, and from a limestone cave at Gloucester.
In most cases pupae were collected and aduit flies obtained in the laboratory. A.
(C.) flava Harrison is a Queensland species. The type locality is Numinbah. It has
also been collected from Benowa and Springbrook. It is easily separated from A.
(C.) richardsae by the shining pale yellow colour.
.

HASENCLEVER, H.F. (Nat. Inst. Allergy and infec. Dis., Med. Mycol. Div.,
Bethesda, Maryland, USA.), M.H. SHACKLETTER, R.V. YOUNG, and
G.A. GELDERMAN. The natural occurrence of Histoplasma capsulatum in
a cave: Epidemiologic aspects. Amer. 1. Epidemiol. 86(1): 238-245. 1966.
Acute pulmonary histoplasmosis developed in 5 of 7 soldiers who explored a
bat-inhabited cave on the isthmus of Panama, with an incubation period varying
from 21 to 24 days. Their serologic responses were followed for 3 to 7 months after
onset of symptoms. Histoplasmosis also developed in 3 of 8 other people who
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visited the cave. One of these individuals was histoplasmin positive before the visit
and is believed to have had a reinfection. Another histoplasmin-positive visitor
showed a serologic response but no evidence of clinical disease. H. capsulatum was
isolated from the air at the inner entrance of the cave.

HEDGES, James. Mixture-solution
Karst, 9(5): 41-44.1967.

hollows in Worden's Cave, Iowa. Qzves and

Worden's Cave, in southern Jackson County, is developed in soft, porous massive
Hopkinton Dolomite of Silurian Age. The ceiling contains two domes similar to
Lange's negative stalactites, but without vertical flutings in the domes. There is no
insoluble caprock above the dolomite to form Pohl's vertical shafts. It is concluded
that the domes formed when the cave was full of water, as a result of Mischungskorrosion when saturated water of a different carbonate content entered along
joints. Korrosionskolk, mixture-solution hollow, should be used in referring to
these features.

HEKKER, Florian. PROFESSOR DR. KURT EHRENBERG
tag. Hohle, 17(3): 57-59.1966.

zum 70. Geburts-

Dr. Ehrenberg is professor of paleontology at the Geographic Institute of the
University in Vienna. His special fields of interest are biology and speleology.

HEMMERLY, Thomas E. (Middle Tenn. State Univ., Murfreesboro, Tennessee,
USA.) Snail shell care sinkhole: A microhabitat. J. Tenn. A cad. Sci. 42(4):
126-129.1967.
The sinkhole of Snail Shell Cave, Rutherford County, Tennessee was studied with
attention being given to a comparison of the physical factors and vegetation of the
sinkhole and the surrounding area. The lower elevations were found to be more
humid and have lower soil and air temperatures in the summer as well as a greatly
reduced light intensity. Thirty out of 69 species of vascular plants of the immediate
area occurred at the lower elevations only.

HENRY, J.P. (Laboratoire de Biologie Animale et generale. Faculte des Sciences,
F21 Dijon, France). G. MAGNIEZ Un nouvel Aselle hypoge d'Espagne:
Proasellus cantabricus (I) n. sp. (Crustace Isopode). Ann. Speleologie,
23(2): 410-417.1968.
The description of a new eyeless and unpigmented Asellid from seven caves of the
province of Santander (Spain). This new species belongs to the coxalis-group.
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Several hypogeous species of the South-West of Europe, including P. cantabricus,
seem to be closely related to the epigean Proasellus ibericus (Braga) 1946.

HENRY, Jean-Paul (Laboratoire de Biologie Animale et Generale, Faculte des
Sciences, 6 Boulevard Gabriel, 21 Dijon, France) and Guy MAGNIEZ.
Premier Aselle hypoge de Corse: Proasellus beroni, n. sp. (Crustacea
lsopoda). Ann. Speleologie, 23(2): 419423. 1968.
Description of a new blind and albinistic water Asellid: Proasellus beroni n. sp.
from a cave of central Corsica, near Corte. The new species is related to Proasellus
pavani Arcangeli, 1942, an hypogean species from Brescia (Italy) and from
Slovenia.

HOBBS, Horton N. Jr. (Smithon, Institution, Dept. Invertebr. Zoo!., Washington,
D.C. USA.) A new crayfish from Alabama caves with notes on the origin
of the genera Orconectes and Cambarus (Decapoda Astacidae). Proc. U.S.
Nat. Mus., 123(3621): 1-17.1967.
A new crayfish, Procambarus pecki n. sp. is described from what is considered to be
a Tertiary refugium in caves in northwestern Alabama. Its presence in this region
not only lends additional evidence to support Ortmann's postulate concerning the
origin of the genera Orconectes and Cambarus from Procambarus ancestors, but
also limits the possible time of their origins as well as those of the southern
Mexican, Central American, and Cuban members of the genus Procam'barus. The
ancestral stock from which all of these crayfishes have been derived isppostulated
to have frequented the southeastern part of the United States no later than late
Tertiary, probably by Miocene times.

HOLMAN, J. Alan. (Dept. Bio!. Sci., Ill. State Univ., Mormal, Ill. USA.) The
Pleistocene herpetofauna of Miller's Cave, Texas. Tex J. Sci. 18(4):
372:377.1966.
The fossil herpetofauna of Miller's Cave (a late Wisconsonian site in Llano County,
Texas) consists of at least I salamander, 3 anurans, 4 lizards and nine snakes. None
of these are extinct and all occur in or near the area today. The fossil herpetofauna
is a typical Balconian assemblage in that it contains forms that presently are typical
of biotic provinces to the west and to the east. Pseudacris streckeri Wright and
Wright is reported as a fossil for the first time.
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HOOIJER, D.A. Pleistocene Vertebrates of the Netherland Antilles, in Pleistocene
extinctions - The search for a cause - Internat. Assoc. Quaternary
Research, 7th Congo 1965, Proc., V. 6: New Haven, Conn., Yale Univ.
Press, 399-406. 1967.
Vertebrate remains in cave and fissure deposits in late-Quaternary limestones in
Curacao and Aruba include an extinct muskrat which became extinct finally on
Martinique at the start of this century. Fossil teeth of the cotton rat and cane rat
have been found on Aruba. The capybara, found fossil in Curacao, must be
considered endemic on the island, pointing to a more moist climate than now. A
small ground sloth from Curacao belongs to a group of late-Pleistocene-early
historic megalonychids of Cuba, Hispaniola, and Puerto Rico. The skeleton was
found associated, and a snout has teeth in occlusion, indicating mummification
before fossilization and hence a dry climate then. Remains of gigantic land tortoises
in Curacao are the first found in the southern Antilles.

JAKOBl,

Hans (Dept. Zool. Univ. Parana, Curitiba, Brazil). Harpacticoidea e
Syncarida troglobiontes (Crustacea). Bo!. Univ. Parana Zoo I. 21: 1-92.
1962.

This paper reviews the troglocarcinology, covering the most important groups of
crustaceans related with subterranean life and points out that the most important
unsolved problem concerns the statistical analysis of their morpho-ecological
correlations. Almost 10% of all Harpacticoidea species are adapted to subterranean
life. The degree of this adaptation varies within a wide range and does not depend
on the number of species in a family. The most phylogenetically advanced families
(Podogennonta) also have the largest number of troglobiont species (Parastenocaridae); the Exanechentera do not have a single entirely subterranean species. A
detailed study of the morphology and the ecology of the Harpacticoidea is
presented.

JENNINGS, LN. (Australian National University, Australia.) Geomorphology of
Barber Cave, Cooleman Plain, New South Wales. Helictite, 6(2): 23-29.
1968.
Barber Cave is one of the Cooleman Plain caves known for a long time. Inscriptions
on the cave walls take white man's knowledge of it at least back to 1875 when it
was visited by a party led by John Gale of Queanbeyan. However, the actual date of
discovery remains obscure and may belong to the period of the late 1830s to the
early fifties when there were convict and ex-convict stockmen looking after T.A.
Murray's (later Sir Terence Murray) stock on the Plain. It is of modest dimensions
with about 335 m (1,100 ft.) of passage, some 25 m (80 ft.) of overall height and
no spaces worthy of the name chamber. Within this small compass, nevertheless, it
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possesses such a good range of cave forms that it was selected to represent "karst
cave" in the series of landform prototypes being described and illustrated briefly
for teaching purposes in the Australian Geographer (Jennings, 1967b). Here a fuller
account of its morphology is presented for speleologists.

JENNINGS, J.N. and B.N. JAMES. Underground water movements in the Lobster
Rivulet - Mole Creek Divide, Tasmania. Aust. J. Sci., 30(3): 108:109.
1967.
In 1959, Jennings and Sweeting (Aust. J. Sci., 21 : 261) postulated that the divide
in Ordovician Gordon Lomestone between the Lobster Rivulet and Mole Creek
valleys in northern Tasmania is breached by an underground connection of one mile
between Honeycomb Caves on the eastern side and Mole Creek Rising on its
western side. Water-tracing tests by the Southern Caving Society (Hobart) in 1966
have proved a more complex pattern of water movements in the area than
previously envisaged. Not only has proof been obtained that the Lobster Rivulet
catchment does feed some of its water into the Mole Creek catchment, but a stream
well west of the divide crosses underground to its eastern side to mingle with
eastern water and emerge at the surface prior to returning underground to the
valley which, from surface topography, might be expected to receive its discharge
directly. Although interpretation of these movements requires greater stress on
structure than given previously, the new evidence is regarded as providing further
support for the process envisaged by Jennings and Sweeting in 1959 to help explain
drainage movements here. This is the decanting of glacial meltwater from glacifluvial fans occupying the valley floors into the divide between them and the
consequential opening of the limestone there more fully for underground drainage.
JUBERTHIE, C. (Laboratoire souterrain du C.N.R.S., 09 Moulis, France). Organes
de stridulation chez un Opilion cavernicole, Abasola sarea (TravUlziidae).
Ann. Spehiologie, 23(2): 479482.1968.
A description of a stridulatory apparatus extending on the inner face of the basal
joint of each chelicera of the troglobitic opilionid Abaso/a sarea.
JUBERTHIE-JUPEAU,
Lisiane. (Cent. Nat. Rech. Sci., Laboratoire souterrain,
Moulis, France). Existence d' organes neuraux intracerebraux chez les
Glomeridia (Diplopodes) epiges et cavernicoles. C.R. Hebd. Seances Aazd.
Sci. Ser. D. Sci. Natur. (Paris), 264(1): 89-92. 1967.
Organs located in the protocerebron in globuli were observed in three families of
Glomeridia. They are made of an external cellular part and an internal part
consisting of thin concentric spherical layers surrounding the central mass. These
formations occur in larvae at every stage.
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LANEYRIE, R. Colt~opteres hypoges de France. Rev. Ecol. BioI. Sol., 2(4):
559-571. 1965.
There is a brief discussion of published works, dealing with general biological
problems concerning hypogeous Coleoptera, acclimitation, and variability. This is
followed up by a catalogue of spp. found in France from 1960 to 1964. Seven
cave-dwelling spp., 97 soil-dwelling spp., 1 "hypotroglobie", and 15 "troglobies"
are reported from France, making an addition of 115 forms to the French fauna,
with 2 forms from Corsica (soil-dwelling). This brings the number of hypogeous
Coleoptera from continental France and Corsica together to nearly 1000.

LANGE, Arthur L. The changing geometry of cave structures - Part 1, The
constant solution gradient. Caves and Karst, 10(1): 1-10.1968:
A constant solution gradient - one in which the rate of solution decreases linearly
with depth - causes a submerged planar wall to rotate outward as thOUgll mounted
on a hinge. Such a process would occur in an almost stagnant cave chamber, where
the more saturated water drifts to the bottom, setting up the described gradient.
The effect should not be confused with planes of repose which have a similar
appearance, but rather result from the inhibition of solution by insoluble sediment
accumulating on positive slopes.

LANGE, Arthur L. The changing geometry of cave structures exponential gradient. Caves and Karst 10(2):13-19. 1968.

Part 2, The

When the rate of solution of cave water decreases exponentially with depth, a
vertical plane wall dissolves inward with time, assuming the profile of a logarithmic
sine curve. The condition is probably approached in nature in cave and surface lakes
due to several natural phenomena, particularly that of surface wave motion;
however, the effect is likely to be masked by other cave processes.

LAWRENCE, R.F. (Albany Museum. Grahamstown, South Africa). A new cavernicolous pholcid spider from the Congo. Rev. Suisse Zoo I., 74(1):
295-300. 1967.
A brief report on a small collection of cavernicolous spiders, made at three different
localities in the Katanga and Upemba provinces of the Congo Republic in 1962.
Spermophora faveauxi is described as new, from the Grotte Kasoma. The five
other known members of the genus are found in East Africa. Notes on the identity
and biology of Smeringopus llatalellsis Lawrence are included. The collection also
lists Loxosceles species, Theridioll rufipes (Lucas), Selenops sponsae de Lessert, and
Ctellus vel ox Blackwell.
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LESCHER-MOUTOUE, Franr;oise. Un nouveau Cyclopide de I'Ariege: Graeteriella rouchi n. sp. Ann. Speleologie, 23(2): 475-478. 1968.
A description of a freshwater copepod: Graeteriella rouchi n. sp. collected in the
effluent of two underground rivers.

LOWRY, D.C. The origin of Easter Cave doline.Australian
1967.

Geog., 10(4): 300-302.

J.N. Jennings cited Easter Cave entrance, near Augusta, Western Australia, as an
Australian example of a solution doline in "Australian Landform Examples NO.7 Solution Doline and Subjacent Karst Doline",Australian Geog., 10: 132-133. 1966.
The cave is developed in Pleistocene aeolianite formed by the lithification of a
calcareous coastal dune. Lowry believes that Easter Cave was initiated by solution
at or just below the watertable, about 120 ft. below the surface. The cave migrated
upwards by roof collapse in the vicinity of the present entrance until it intersected
a cluster of solution pipes. Soil which had been filling and overlying the pipes fell
through into the cave. The thick layer of soil at the surface then eroded rapidly to
form a funnel-shaped do1ine. Lowry's hypothesis is supported by evidence ontained
by auger drilling. He also discusses, briefly, suggestions on the possible origin of
solution pipes in aeolianite.

MAGNIEZ, Guy. L'espece polytypique Stenasellus virei Dollfus, 1897 (Crustace
Isopode hypoge).Ann. SpCleologie, 23(2): 363-407. 1968.
Stenasellus virei Dollfus is a polytypic hypogean species with a large distribution
area.
Among the population from the 77 known localities, 5 whole types are
recognized. All of them differ from each other bv several important and independent characters, the variation of which has been studied. The diagnosis of these 5
subspecies is given herein.
The stock-type of the species, St. virei virei n. sp. subsp. may include the
populations of the swallow-hole of Padirac(France) and these of the underflow of
the northeastern part of the Aquitanian bassin.
Two other subspecies have a distribution area apparently disjointed from the
main area of the species (northern slopes of central Pyrenees). They are St. virei
buchneri n. subsp. (St. buchneri Stammer, 1936) from several caves of cantabrian
mountains (Spain) and St. virei angelieri n. subsp. from the phreatic waters of
Roussilion (France).
The areas of the last two subspecies overlap but, in common points, ecological
isolation prevents interpenetration; the first subspecies (St. virei hussoni n. subsp.)
being cavernicolous, the second (St. virei boui n. subsp.) being only hyporheic.
Nowhere has been noted the cohabitation of one subspecies with each other.
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The study of phanerotaxis on the pereopods seems to give us some new data on
the evolutionary processes which brought about the occurrence of a cavernicolous
form of the species.
Stenasellus virei was known as a relict species, confined within fossil karstic
systems. It seems to be, in fact, an expansive species, which colonizes the underflow
of the hydrographic systems on southwestern France and northwestern Spain.

MANGELSDORF, Paul c., Herbert W. DICK and Julian CAMARA-HERNANDEZ.
(Harvard Univ., Cambridge, Mass. USA.). Bat cave revisited. Bot. Mus.
Leaf I. Harvard Univ., 22(1): 1-31. 1967.
The earliest maize from the 2nd (1950) Bat Cave expedition is more primitive than
any of the specimens found in the 1st (1948) expedition. Maize from the lower
levels of the cave is definitely a popcorn. There are several popped kernels among
the prehistoric remains and other prehistoric kernels proved to be still capable of
popping after having their moisture content raised. The earliest maize is probably a
form of pod corn.

McCLURE, M. Elliott (US Army Med. Res. Unit, Kuala Lumpur, Fed. of
Malaysia), Boo-Liat LIM, and Sarah E. WINN. Fauna of the dark cave,
Batu caves, Kuala Lumpur, Malaysia. Pacific Insects 9(3): 399428. 1967.
Observations and collections of the fauna of the Dark Cave of Batu Caves at Kuala
Lumpur, Malaysia, were made between May 1959 and January 1961. The caverns
have an extensive invertebrate population, many species of which remain unidenti~
fied. Twenty three species of vertebrates were observed, the most abundant being
Eomycteris spelaea and Hipposideros diadema. The collections included 151
identified species of 94 families of invertebrates. Coprophagous mites of several
species and Diptera were the most abundant arthropods. Populations and species
make-up varied from the entrance to the rear of the caves. Most species developed
maximum populations where light and moisture conditions were optimum.

MINAR, J. and Z. HAJKOV A (lnst. Parasito\., Czechoslovakian Academy Science,
Prague, Czech.) Knowledge on the hibernation of mosquitoes in our
territory, especially in South Moravia. Folia Parasitol., 13(3): 237-247.
1966.
The paper contains data on the mode of hibernation of adult mosquitoes of the
genera Culex, Anopheles and Theobaldia in Czechoslovakia. In nature hibernating
mosquitoes have been found in caves (c. pipiens, T. annulata) and in hollow trees
with cavities inside the trunk (c. pipiens, species of the A. maculipennis group).
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MIYATA, Itsuo. (Fac. Sci., Kyushu Univ., Kyushu, Japan.) Ecological studies on
the vegetation of Akiyoski-dai limestone plateau. (2) Structure of the
reserved forest developed on the upper slopes of Akiyoski-do cave. lap . .f.
Ecol., 16(6): 241-247. 1966.
The reserved forest dominated by Cyclobalanopsis glauca and C. myrinaefolia is
developed on the upper part of the slopes where the Akiyoshi-do is situated. A
structural analysis and an analysis of floristic composition was carried out. The
difference in distributional behaviors of the 2 species under consideration may not
result from the competition between them but from their specific preference for
environmental factor or factor complex by which slope inclination is represented.

MOORE, B.P. Australian cave Carabidae (Coleoptera). Proc. Linnean Soc. Nsw.
91(3): 179-184. 1966.
Three new species of cave-dwelling Carabidae are described, viz. Jdacarabus
cordicollis, n. sp. (Tasmania), Thenarotes speluncarius, n. sp. (Nullarbor Plain) and
Anomotarus subterraneus n. sp. (South Queensland). A. subterraneus is of interest
in providing a link between the cavernicolous Speotarus species and related,
surface-dwelling lebines.

MORTON, Friedrich (Arb. Bot. Sta., Hallstadt, East Germany) Hbhlenmoose
aus der Grotta de Castellana (Hari). Hohle 17(4): 95-96. 1966.
Mosses were taken from the Caverna della Fonte inside the cave (light of electric
lamp) and from near the entrance.

MOTTS, Ward S. The control of ground-water occurrence by lithofacies in the
Guadalupian reef complex near Carlsbad, New Mexico. Ceol. Soc. America
Bull., 79(3): 283-297. 1968.
Major Guadalupian lithofacies which affect water occurrence are: (1) a basin facies
of very low permeability which confines ground water, (2) a reef-zone facies of very
high permeability, (3) a shelf-carbonate facies ranging from very high permeability
near the reef zone to low permeability near the shelf-evaporite facies of moderate
permeability. A zone of exceedingly high permeability, extending from the
reef-zone facies into the calcareous subfacies of shelf-carbonates, forms the
Limestone aquifer, and a zone of much lower permeability, occupying most of the
shelf-carbonate and shelf-evaporite facies, forms the Shelf aquifers. The circulation
of water through the Limestone aquifer has caused extensive solution and caverns,
of which Carlsbad Caverns are a part.
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C.D. (University of Papua and New Guinea, Boroko, T.P.N.G.) and
O.K. HOLDSWORTH. Caves of Kiriwina, Trobriand islands, Papua.
Helictite, 6(4): 63-72. 1968.

The Trobriand group of coral islands is situated 100 miles off the northeast coast of
Papua and north of the D'Entrecasteaux Islands. The largest island, Kiriwina, is 30
miles long and 12 miles across at its widest point.
The authors visited Kiriwina for two separate periods of one week in 1967
and 1968 to undertake a phytochemical survey and a reconnaissance exploration of
the caves. They believe that they explored all the sizeable caves from Wawela north.

PIGNATTI, Sandro. Paolo DE CRISTINI and Loredana RIZZI (Ist. Bot. Univ.,
Trieste, Italy). Le associazioni algali della grotta Delle Viole nell' isola
de S. Domino (Is. Tremiti). G. Bot. /tal., 101(2): 117.126.1967.
The flora of Grotta delle Viole is described. In this biotope 84 seaweeds were
recognized. They form 4 associations which occur in a regular series along a
light.gradient from full light to almost total darkness (1/100 of outer light
intensity) in the inner part of the cave.
PIVETEAU, Jean. La grotte de Regourdou (Dordogne): Paleontologie
(Suite). Ann. Paleontol. Vertebres, 50(2): 155.194. 1964.

humaine

A human mandible found with a mandible from La Quina. The dentition is
compared with that of modern man, Peking man, and Heidelberg man. The
structural stage of the molars of the Regourdou man and of Neanderthal man in
general is discussed. The Dryopithecus pattern is considered to be the original
pattern of the lower molar in Primates. Its presence in Hominidae and Pongidae
simply indicates persistence in these 2 lines and does not in any way imply their
late separation. This part of the paper which is to be continued, ends with the
beginning of a discussion of X-ray study of the teeth.
PIVETEAU, Jean. Un parietal humain de la grotte du Lazaret (Alpes-Maritimes).
Ann. Paleontol. Vertebres 53(2): 165.200. 1967.
This cave is found at an altitude of about 25 m, near the Mediterranean, on the
slopes of Mt. Boron in Nice. It indicates a Calabrian or Sicilian transgression. A
detailed description is given of the different stratigraphic levels. The parietal was
found at a level indicating the base of the third part of the Riss glaciation. A
detailed description is given, including a detailed study of features of the
endocranial cast. Comparisons are made with other fossils, particularly that of La
Chaise. The curvature of the parietal shows a greater degree of evolution in the
Lazaret fossil than in that of La Chaise.
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REMILLET, Michel (Laboratoire souterrain du C.N.R.S. 09 Moulis, France).
Etude morphologique de Raymondionymus
perrisi (Col. Curculionidae):
Imago, Larves, Nymphe. Ann. Speleologie 23(2): 511-521. 1968.
The author gives the morphologically significant characteristics of Raymondionymus perrisi Grenier (Col. Curculionidae); especially the genital structures and
secondary sexual characters.
There is also a description of larvae and nymphs which were obtained either in
the soil or raised in the laboratory.

RICHARDS, Aola M. (Dept. Zoology, University New South Wales, Sydney,
Australia). The Rhaphidophoridae (Orthoptera) of Australia. Part 5. The
Rhaphidophoridae of Flinders Island. Proc. Linnean Soc. New South
Wales, 92(2): 151-156.1967.
The species Speleotettix [lilldersensis Chopard is re-described and placed in the
genus Cavernotettix Richards as Cavernotettix [lindersensis (Chopard). A key is
given for the species in the genus Cavernotettix. The only known habitat of C.
[lilldersellsis on Flinders Island is a cave on Strzelecki Peak.

RICHARDS, Aola M. (Dept. Zool., Univ. of New South Wales, Sydney, Australia.)
Notes on the biology of two species of Rhaphidophoridae (Orthoptera)
in Tasmania. Froc. Linn. Soc. New South Wales, 92(3): 273-278. 1967.
Environmental conditions are given for four Tasmanian caves containing populations of Micropathus Richards. Food preferences of M. cavernicola Richards are
discussed, and it is shown that both species are omnivorous scavengers. In both
species seven pre-adult instars are passed through. In November, all instars were
present in the populations.

RICHARDS, Aola M. (Dept. Zoo!., Univ. of New South Wales, Sydney, Australia.)
The Rhaphidophoridae
(Orthoptera) of Australia. Part 6. Two new spe.
cies from northern Tasmania. Pacific Insects, 10(I): 167-176.1968.
A new genus, Parvotettix, is erected, and the new species, P. goedei, is described. A
new species of Micropathus Richards, M. fuscus, is also described. Both species
occur in limestone caves in northern Tasmania. A key is given for the species of
Micropathus, and the distribution pattern of Micropathus is discussed.
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Rupert. Speliiologie und Meeresbiologie, eine neue Brucke zwischen
Forschungsgebieten. Hohie, Z. Karst Hohlenkunde 17(2): 2844. 1966.

The relationships between the sciences of speleology and marine biology are shown.
The development of the two sciences occurred in almost total isolation. Because of
this, there are difficulties concerning technical vocabulary unification (begun in
Austria by a conference of speleologists and biologists).

RIMBACH, Don. Stone County Caves. Missouri Speleology,

9(2): 19-27. 1967.

Of the fifty -known caves in Stone County, four are commercial. Ordovician and
Mississippian strata, mostly carbonates, are exposed, and some caves range through
a considerable stratigraphic interval. Belle Star Cave has a thirty foot long room
recognized as a recession canyon, with three twenty-five foot waterfalls during
rainy spells. Haye~ Cave, with one of the largest entrances in the State has an
interesting history of calcite-encrusted bones and cave potatoes.

SADOGLU, Perihan. (BioI. Dept., Brown Univ., Providence, Rhode Island, USA.)
The selective value of eye and pigment loss in Mexican cave fish.
Evolution, 21(3): 541-549.1967.
F2 hybrids from a river and cave fish cross were raised for 3 months in light or dark
environments. The environments were then switched for another 3 months.
Observations and measurements were made on eye morphology and the degree of
body pigmentation at the end of 3 months and at the end of 6 months. In optimum
food conditions cave-type blind fish survived in the light as well as eyed fish.
Additionally there was no difference between the 2 types as regards survival in the
dark. Pigmentation appeared to depend partly, but not entirely on amount of light
and condition of the eye. These results are discussed with respect to the current
theories of regressive evolution. It appears that eye type is not selected in 3 day
larvae though earlier selection is not excluded. A similar conclusion cannot be made
with respect to pigmentation though it does appear that the environment plays an
important role. Body growth affects eye size, but does not seem to affect eye
function.

SCHEMMEL, Christian (Zoo I. Staatsinst. und Mus. Hamburg, West Germany).
Vergleichende Untersuchungen an den Hautsinnesorganen ober- und unterirdisch lebender Astyanax-Formen: Ein Beitrag zur Evolution der Cavernicolen.Z. Morphol. Tiere 61(2): 255-316.1967.
There is no evidence of degenerative or constructive tendencies in the highly
developed systems of neuromasts, in the nasal organs and in the labyrinths of the
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cavernicolous forms compared to the epigean ancestor Astyanax. There is an
increase, however, in number and extension of taste buds. These differences are
based on polygenic systems and are obviously caused by the loss of vision.

SCHMID, Manfred E. Arctaphaenops hartmannorum n. sp. Der zweite Fund
eines Hohlenkiifers in Niederosterreich (Col., Trechinae). Hohle, 17(3):
63-66. 1966.
The cave beetle Arctaphaenops hartmannorum n. sp. was discovered in the
Hochkarschact gulf (Lower Austria) in 1966. The author gives a description of this
beetle and compares it with Arctaphaenops ilmingi which was discovered in the
Lechnerweidhele cave (Lower Austria) in 1964.

SEMKEN, Holmes A. (Dept. Geo!. Univ. Iowa, Iowa City, Iowa, USA). Mammalian remains from Rattlesnake Cave, Kinney County, Texas (USA).
Pearce Sellards Ser. Tex. Mem. Mus. 7: 5-11. 1967.
Mammalian remains recovered from successive lithic units within Rattlesnake Cave,
Kinney County, Texas indicate small but significant fluctuations in the southcentral Texas mammalian community during the depositional period of the
Rattlesnake Cave local fauna. Identified subspecies suggest that prairie conditions
prevailed throughout the period of accumulation of the local fauna.

SHACKLETTE, M.H., H.F. HASENCLEVER, (Med. Mycol. Sect.. Nat. Inst.
Allergy and Infect. Dis., Bethesda, Maryland, USA.), and E.A. MIRANDA.
The natural occurrence of Histoplasma capsulatum in a cave: 2. Ecologic
aspects. A mer. J. 1',pidemiol, 86(1): 246-252. 1967.
Ecologic studies of H. capsulatum were carried out in a bat-inhabited cave on the
isthmus of Panama. Eight of 27 air samples collected at the site yielded cultures of
H. capsulatum. Mice, rats and guinea pigs were exposed to the atmosphere within
the cave for varying lengths of time; one guinea pig exposed for 4 hours; 2 rats
exposed for 4 hours; 9 mice exposed for 3 days and 4 mice exposed for 8 days were
culturally positive. H. capsula tum was isolated from the organs of 80 of 165 bats
captured in the cave. Two of 29 soil samples collected in the cave yielded the
fungus. H. capsulatum is transmitted by air from foci in soil and infected bats may
seed the soil with their feces.

SMITH, A. Richard. Distribution of caves in Texas. Texas Caver. 13(1): 3-6. 1968.
Factors important

in localization of caves in Texas - variations in kinds of rock,
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solubility and ease of erosion, fracturing and folding, amount of rainfall, and
physiography - are summarized. Based on these factors, the State is divided into
nine speleological regions: Comanche Plateau, Balcones fault zone, Guadalupe,Blanco area, Llano region, Edwards Plateau (eastern and western divisions), Big
Bend, reef mountains, Gypsum Plain, and northwest Texas.

STEEVES, Harrison R. (Virginia Polyteclmic Institute, Blacksburg 24061, U.S.A.)
and John R. HOLSINGER. Biology of three new species of troglobitic
Asellids from Tennessee. A mer. Midi. Nat., 80(1): 75-83. 1968.
Descriptions of three new species of troglobitic Asellids from Tennessee (Asel/us
incurvus, A. circulus and A. scyphus) are presented. The distribution, relationships,
ecology and zoogeography of these three species are discussed, and a mechanism for
the probable origin and dispersal of these asellids is offered. A range extension for
A. nortoni is given and its reassignment to the Cannulus group is postulated.

STELCK,

Otakar and Vladimir PANOS, Vykum
krasu kubanskych ITIlZm.
Cekoslovenskd Akad. Vi!d. Geog. Ostavu Zpravy 1967(2): 14. 1967.

The results are given of karst exploration carried out in the western Cuban plains in
1964-65. These plains contain regions of concentrated sugar cane, tobacco and fruit
cultivation, as well as cattle raising. The more serious problems involved a water
supply to irrigate the plantations, the penetration of salt water into underground
supplies in the karst areas, and erosion connected with intense karstification.
Exploration was carried out by means of synoptical geomorphologic mapping on a
scale of I :100,000.

STRASSER, Karl. Neue Diplopoden
Bioi. 47(5): 379-398. 1966.

aus Hbhlen Jugoslawiens. Senckenbergiana

The literature on the genus Acherosoma is reviewed with key to separate
Acherosoma s. str. from subgenus Likasol11a n. sp. with type A. (1..) stenopodiul11 n.
sp. Measurements are given for many spp. of the genus, and descriptions are also
given of A. (L.) likanul11 n. sp. an unnamed Acherosema sp., ITgonpretneria n. sp.
with type E. Brachychaeta, n. sp. and Attemsia Conjuncta ssp. likana n. sp. with
notes on 3 other diplopod spp. all from caves in Croatian Lika. From other parts of
Yugoslavia, Verhoeffodesmus(?)
troglobins, n. sp. Typhloiulus (Typhloiulus) bosniensis, n. sp., and Brachydesmus (Stylobrachydesmus) hastatus n. sp. are described
with collection notes on one other species.
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STRINGER, 1.A.N. (Dept. Zool, Univ., Auckland, New Zealand.) The larval
behaviour of the New Zealand glow-worm Arachnocampa luminosa. Tane.
13: 107-117.1967.
Bush and cave glow-worms show similar behavior when constructing nests and
snares, hauling up prey, and removing waste from their nests. The larva always
moves within a secreted tube anchored by threads and the nest is made by
elaborating this. The production of fishig-lines involves the formation of the thread
and the rhythmical ejection of mucus droplets onto the thread as it is lowered from
the mouth of the larva. During this process the anterior half of the larva hangs
vertically from its nest. In the bush, food consists mainly of small crawling
Arthropoda and when prey is caught the fishing-line is hauled up by muscular body
movements; the prey is then eaten. Faecal material and food remains are dropped
from the nest to keep it clean. Each globule of waste is first lowered in a short
thread produced from the mouth of the larva. These threads are identical to those
in the fishing lines. Glow-worms are nocturnal, and in the bush the level of light
intensity appears to be the factor determining whether they luminesce or not. Bush
glow-worms do not retain any diurnal rhythm when kept in darkness.

THRAILKILL, John. Chemical and hydrologic factors in the excavation of
limestone caves. Ceol. Soc. America Bull. ,79( I): 19-45.
1968.
Various hydrologic and chemical processes have been investigated in an attempt to
explain the development of caves just beneath the water table. Vadose water
supplying an aquifer is often saturated or supersaturated, but may become
undersaturated by cooling or mixing with water with a lower P carbon dioxide.
Undersaturated water may enter the aquifer by capture or backlooding from
effluent streams. The supply of vadose water to an aquifer is commonly irregular,
and where lacking, flow paths will be nearly horizontal. Water from adjacent
sources will follow shallow flow paths, and if it is undersaturated, caves will be
excavated. Mammoth Cave, Kentucky, probably formed by undersaturated water
spilling from an impermeable bed: after reaching the water table, this water
followed shallow-phreatic paths in the area beneath the impermeable bed. Backflooding from the Green River may have aided in the excavation of the cave.

VACELET, Jean (Station Marine Endoume, Marseille, France). Descriptions
d'cponges PharCtronides actuelles des tunnels obscurs sous-recifaux de
Tulear (Madagascar). Rec. Trav. Sta. Mar. Endoume Marseille 6: 37-62.
1967.
Six new pharetronid sponges have been found living in underwater caves in the
coral reef of Tulear. Four of them belong to the genus Plectroninia Hinde: P.
pu lch ella, P. radiata, P. tecta and P. minima new species. Paramurrayona corticata,
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new genus, new species is the type of a new family characterized by a cortical
aspicular skeleton. Lepidoleucon injlatum, new genus, new species is the type of
another new family characterized by a cortex of calcareous scales deriving from
triradiates. The histological features and some observations on the reproduction
furnish data for a discussion on phylogeny and classification of pharetronid
sponges, which should now be considered as a third subclass in Hartman's
classification of the Calcarea. The discovery of these species confirms the ecological
localization of the representatives of this relic group in dark submarine caves.

VACHON, Max. (Mus. Nat. Hist. Natur., Paris, France). Spelyngochthonius
heurtaultae nouvelle espece de Pseudoscorpions cavernicoles, habitant
l'Espagne (Famille des Chthonidae). Bull. Mus. Nat. Hist. Natur., 39(3):
522-527.1967.
Only two subspecies of this genus have been known previously: S. sardous from
Sardinia and S. provincialis from France. A key is given to distinguish these from S.
heurtaultae, new species which is described from a male specimen taken 57 years
ago in a Spanish cave.

VANDEL, A. Les Isopodes terrestres et cavernicoles de la Corse. Ann. SpeIeologie
23(2): 356-362. 1968.
List of the terrestrial and cavernicolous Isopods of the isle of Corsica. Five species
are described.

VINEYARD, Jerry D. and James H. WILLIAMS. A foundation problem in cavernous
dolomite terrain, Pulaski County, Missouri, in Highway geology symposium, 8th Ann., 1967, Proc. Purdue Univ. Eng. Bull., 51(4): 49-59. 1967.
The catastrophic formation of a sinkhole in a dry valley in central Missouri
provided an opportunity to investigate a cave system passing partly beneath U.S.
Highway 66. The cave contained several vertical shafts which are potential geologic
hazards to the highway. Foundation problems in similar limestone terrains may be
avoided by early recognition of surface indications of cavernous bedrock, including
underfit streams, dry streambeds, poorly graded alluvium, absence of terraces, low
water tables, absence of bedrock outcrops, sinkholes, and abrupt changes in valley
profiles. In addition to detailed drilling of suspect areas, seismic and resistivity
methods may be used to detect geologic hazards in cavernous limestone terrains.
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WAKEFIELD, N.A. (Monash Univ., Clayton, Victoria, Australia). Preliminary
report on McEachern's Cave, SW. Victoria, Victorian Natur., 84(12):
363-383. 1967.
The geological history of McEachern's Cave is analyzed in detail. A preliminary
report is given on Pleistocene and Recent mammalian bones recovered at the site. A
sample from the "uppermost Pleistocene Sediments" was radiocarbon dated at
15,200 :t 320 years BY. Forty-one taxa were identified representing 33 genera. The
relation of these data to past climatic changes in Victoria is discussed.

WEBSTER, David. Stoddard County caves. Missouri Speleology, 9(2): 14-18. 1967.
Forked Cave and Bland Cave, the only caves in Stoddard County, were surveyed;
they occur in the crescent-shaped band of Ordovician rock in the northwest corner
of the County that forms a bluff along the old Mississippi channel, now a swamp.

WEDEL, Waldo R. (Smithonian Ins. Office Anthropology, Washington, D.C.
USA) Mummy cave: Prehistoric record from Rocky Mountains of
Wyoming. Science 160(3824): 184-186.1968.
Archeological materials from 8.5 m of deposits in a stratified rock shelter in the
Absaroka Mountains near Yellowstone National Park provide a projectile point
sequence and cultural record beginning more than 9000 years ago, and include
evidence of human occupation during the Altithermal period.

WEIGEL, Robert D. (Dept. BioI. Sci., Illinois State Univ., Normal, Ill., USA.)
Fossil birds from Miller's Cave, Llano County, Texas. Tex. J. Sci. 19(1):
107-109.1967.
Included among 16 spp. of birds identified from a late Wisconsin cave deposit are:
the nighthawk, Chordeiles minor, the belted kingfisher, Megaceryle alcyon, both
new to the fossil record, and an extinct jay, Protocitta dixi Brodkorb which was
previously known only from the Pleistocene of Florida. The fossil avifauna
indicates a past climate more moist than at present for central Texas.

WEN-CHUNG, Pei. (Inst. Vertebrate Paleontol. and Paleonanthropol., Academy
Sinica, Peking, China.), et al. Discovery of palaeolithic chert in artifacts in
Kuan-Yin-Tung Cave in Chien-H si-Hsien of Kweichow Province. VertebrataPalasiat, 9(3): 270.279. 1965.
More than 100 pieces of chert flakes and well trimmed artifacts in association with
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a good amount of Pleistocene fossils of the so-called "Stegodon-Ailuropoda fauna"
were found. As the artifacts and mammalian fossils are found in the deposits
covered by a thick layer of stalagmitic crust, the Palaeolithic age of the collected
chert implements can be ascertained.

WHITTAKER, Fred H. (Dept. BioI. Univ. Louisville, Louisville, Kentucky, USA.)
Proteocephalus chologasteri n. sp. (Cestoda: Froteocephalidae from the
spring cavefish Chologaster agassizi Putnam, 1782 (Pisces: Amblyopsidae)
of Kentucky. Froc. Helminthol. Soc. Wash. 35(1): 15-18. 1968.
P. chologasteri, n. sp. a new proteocephalan tapeworm from the small intestines and
pyloric caeca of the spring cavefish C. agassizi is described. The species is compared
with two other members of the genus from fish. This represents the first report of a
cestode and probably the first for any helminth from a cavefish in North America.

WILFORD, G.E. The Geology of Sarawak and Sabah Caves. Geo! Surv. Borneo
Region, Malaysia, Bull. 6.,1964. 181p.
The paper is a record of geological information on Sarawak and Sabah caves
collected by Dr. Wilford since he joined the Geological Survey in 1949, until 1962.
The main cave regions and caves are described briefly and the probable history of
cave formation outlined. The origin of the limestone caves appears to be related to
past fluctuations in the watertable and consequently the Sarawak and Saball caves
provide valuable evidence of sea level changes. A considerable number of cave
entrances have been used in the past as human dwellings or as burial grounds and
many await archaeological investigation.

WOLOSZYN, Bronislaw W. The recent and the holocene mammalian fauna
from the Szczelina Chocholowska cave in Tatra Mountains. Frace Muzeum
Ziemi 11: 291-297. I 967.
In April, 1966, zoological observations were made by the writer in the Chocholowska Szcze1ina cave in the Tatras which indicated the hibernation there of two
species of bats: Myotis myotis (Borkh.) and Myotis mystacinus (Kuhl).
The results of observations on the recent fauna coincide with those made several
years ago in the same cave by K. Kowalski. Fairly numerous remains have also been
found there of bats and other mammals, some of which had never before been
reported from the Tatra Mountains. These remains were found in the deposits at
the bottom of an intermittent water reservoir and they bear traces of water
transport.
The mammalian species found by the writer are: Myotis myotis (Borkh.) Myotis
bechsteini (Kuh1), Myotis mystacinus (Kuhl), Myotis dasycneme (Boie), Myotis
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daubentoni (Kuhl), Plecotus auritus (1.) Eptesicus nilssoni (Keys & Blasius) and
Martes martes (L.).
In the writer's opinion bats populated the Tatra caves during two separate
postglacial phases. To the first phase, which he refers to the Atlantic and
Subatlantic periods, are assigned the species: Myotis bechsteini, Myotis daubentoni,
Myotis dasycneme and Myotis natereri. The last named species is encountered in
subfossil condition in other Tatra caves too. The climatic conditions then prevailing
in the Tatra Mountains were the postglacial optimum.
During the second phase, which still continues, the Tatra Mountains were
populated by the species: Myotis mystacinus, Myotis myotis, Eptesicus nilssoni,
while Plecotus auritus had been there already during the first phase and has
persisted to the present day.
Within the species Myotis mystacinus, today present in the Tatra Mountains, the
writer has distinguished form "b" which differs from the nominal form but
approaches species from the subgenus Leucone. In dimensions form "b" comes
closer to the East.European subspecies Myotis mystacinus brandtii Ev.

WOLOSZYN, Bronislaw. Badania nietoperzy
giczny, 12(2): 208.220. 1968.

Delnego Slaska. Przeglad Zoo 10-

In 1964.1966 the author studied colonies of bats wintering in caves and minegalleries of Lower Silesia. This part of Poland was found to contain eight wintering
species, which are: Myotis myotis (Borkhausen),M. mystacinus (Kuhl),M. nattereri
(Kuhl), M. daubentoni (Kuhl), M. dasycneme (Boie), Plecotus auritus (L.), Bar.
bastella barbastellus (Schreber), Eptesicus nilssoni (Key. et Blasius).
Two of them, namely Myotis dasycneme and Eptesicus nilssoni, are new to
Lower Silesia. A survey of investigations carried thus far on present and fossil fauna
pf bats are given. A station of postglacial remains of bats in the Niedzwiedzia Cave
near the mount Snieznik Klodski is described. The author reports from this cave six
species of bats: Myotis myotis (Borkhausen), M. bechsteini (Kuhl), M. daubentoni
(KuhI), M. mystacinus (Kuhl), M. nattereri (Kuhl) and Plecotlls auritus (L.). About
fifty-five percent of specimens belong to the species Myotis bechsteini. Such a
strong dominance of a species that is now very rare is typical for most postglacial
batf aunas, found in caves of sou them Poland.

YEATMAN, Harry C. (Univ. South, Sewanee, Tennessee, USA.) Artificially
metamorphosed neotenic cave salamanders. J. Tenn. A cad. Sci. 42( 10):
16.22.1967.
Five specimens of GyrinophilllS pallellcus McCrady, collected from a cave in
Franklin County, Tennessee in 1954, were subjected to powdered thyroid and 3
were used as controls. Those treated metamorphosed into salamanders, which after
comparisons, were found to be distinct from species of GyrinophilllS, Pseudo triton
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and Eurycea in external appearances and dermal skull bones. One treated specimen
is illustrated before metamorphosis, at 9 months after metamorphosis, and 9 years,
7 monthssafter beginning metamorphosis. Controls failed to metamorphose in 3
years of captivity.

ZELLER,

Lidia. (Dept. Microbiol., Eotvos Lorand Univ., Budapest, Hungary.)
Keratinophilic fungi from the "Baradla" cave in Aggtelek. Ann. Uni)J.Sci.
Budapestinensis Rolando Eot)Jos Nominate Sect. BioI., 8: 375-388. 1966.

By means of the Toma-Karling-Vanbreuseghem method the author succeeded in
culturing the following keratinophilic fungi from the cave: Myxotrichum deflexum
Berkeley, Ctenomyces serratus Eidam, Anixiopsis stercoraria Hansen, Pselldellrotium zona tum Van Beyma, Microsporon gypseum (Bodin) Guiart et Grigorakis,
Chrysosporium merdarium (Link) Carmichael, and C. pannorum (Link) Hughes.
Since Keratinomyces ajelloi Vanbreuseghem was reported in 1959 by Banhegyi and
Arthroderma quadrifidum Dawson et Gentles in 1961 by Zeller, the number of
keratinophilic fungi from the cave now numbers 9.
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